
الُم الم - البتسام و روع



$$
\begin{aligned}
& \text { • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الطَبِعَّةَالأولىن } \\
& \text {-1997-121人 }
\end{aligned}
$$








الحمد له ربت العالمين والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد بن عبد الهّ، خاتم رسل اله وأنبيائه وعلى آله وصحبه أجمعين أابابســـ :

فإنّ الناس - مع الأسف ـ يُصـدرون أحكاماً على أناسِ بفعل قومهـم أو تصرّف أُسرهم أو عممل بعض
 وإساءة بالغة حيث لا تزر وازرة وزر أُخرى، وأن ليس ألا كلإنسان إلآ ما سعى . فأقوام أكثر الأنبياء كانـوا

 إلاً بشيراً ونذيراً. ليس عليك هداهمم، ولكنّ اله يهدي
 طالبٍ، بل كان عمّه أبو لهبٍ أشدّ الناس عداوة وأكثرهم حرباً لابن أخيه وقد نزلت فيه آيات كريمة تُؤكد



 رجالات بني أُميّة عن الإسلام أو قاد ابن عتّ أبيه أبو سفيان حملات ضذّ المسلمين حتى هداه الشا ،وفتح بصيرته لقبول
 والدهما قبول الإسلام أو النطق بالشَهادة رغم إلحاح ابـا


وإن الناس ليُصدرون أحكاماً على رجالِ لغلطبِ وقعت من أحدهم،، ربّما كان لـه عـرهه، أو لـم يــدر للموقف قدره فاجتهد فأخطأ في اجتهاده، وكلّ بني آدم
 فما يضير عثمان بن عفان تخلّفه عن بدرِ وقد عفاه رسول الش كِ زوجه رُقيّة بنت رسول اللّ
(1) سورة المسد: الآيات 1-0.

رضي الله عنه، عدم جضوره بيعة الرضوان حيث كان في
 أشقَ المهمّات، وهي مناوضة قريشر الثائرة دون حلمب، الغاضبة من غير تروُ، فربـما تبطش بـه، أو يقتله أحدل رجالها. وما يضير عثمان بن عفّان أيضاً أن ترك موقعه في أُحدِ، وقد ترك من حوله جميعاً مواقعهم، وعفا الله عنهم كلّهم في كتابه العزيز فقال جلّ من قائل : طوَلَّتَ
 فَشْتلتـُ


 عفا الهه، غير أنذ أهـل الأهـواء لـم يـبلوا، واتْخذوا من هذا الموقف هجوماً على ذي النورين، رضي اله عنه، ولـم يـروا سـواه حيـث أعـمتهـم العصبيّات الجاهـليّة، وصوّبوا السّهام نحوه ظلماً وحقداً . ولم ينتبه العامة إلى
(1) سورة آل عمران: الآية lor

V

تلك الأحقاد، ولم يبحثوا في الأسباب، ولم يدرسوا الأمر ولكن ردّدوا ما يقوله أهل الأهواء جهلاً. ولو توا تساءل أي إنسانِ لوصل إلى الحقيقة، هل يبقى مقاتل في مكانه وقد انسحب من حوله؟ وهل البقاء في الميدان وحيداً سوى الانتحار، ورمي النفس في التهلكة؟ غير أن أصحاب الأهواء لا يفقهون، والعامّة لا يعلمون بل يصدّ بيّقون لجهلهم ويُرددون ما يسمعون، ولا يعرفون من الأسماء سوى ذي النورين الذي يذكره الحاقدون، ويُوجّهون اللهام نحوهن.

ويُصدر بعض الناس أحكامهم على الرجال بناء على ما يسمعونه من الأعداء أو ما يقرؤونه ممّا دوّنه الخصومّ الحما وهذا شأن العامة، فإذا ما رُدّد الكلام شاع، وإذا ما شا شاع أصبح كأنه أمر مسلّم به، فيتردّد مع مرور الأجيال، بل ويُدوّن من جديدِ، وتتناقله الألسن حتى يعـّمَ ولقد أخذت العصبيّة بعض المجوس الذين أبطنوا مجوسيتهمه،
 مصالحهـم، وقد شمـلت هذه العصبيّة الحقـد على الإسلام، وتعضّباً للمجوسية فوجّهوا سهامهم ورماحهم على الصذّيق، رضي الشا عنه، الذي وجّه الجيوش نحو

دولة فارس المجوسيّة القديمة التي أخذت تتراجع أمام جيوش الفتح، ووجّهوا السهام نحو الفاروق الذِي قضى على دولة المجوس وأزال معالمها. ووجّهوا السهام على ذي النورين الذي أعاد فتح المناطق التي نقضت العهد
 في تاريخ ذي النورين وهي تلك الفتنة العمياء التي أثارها عبد اله بن سبأ اليهوديّ مستفيداً من جهود المجيوس واليهود، وقد وقع ذلك في أواخر عهد ذي النورين، هذه الثغرة قد جعلتهم يُركزون سهامهم على هذا الخليفة الراشد، رضي الش عنه، ورجعوا ينبشون ماضي المنافسة
 مستغلِّن انتماء رسول اله

 للمسلمين، ويشتمون أولثك السادة من أمثال أبي سفيان، وعثمان، ومعاوية، وخالد بن سعيد و..... كلّ من
 أو ولي لهم، بل ومن دافع عنهم، وأنصفهم، وقال كلمة

الحقّق . ووُجهت السهام إلى الخليفة الراشد الرابع،


 كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم حتى عبدوه من الـي
 السهام إلى كلّ صحابي باستناء ستة كي لا يُتها يستثنوا. فإذا كان الصحابة موضع اتّهام كان مان ما وصل

 ونستغفر اله من هذا كلّه.

ومن كان من أصحاب الأهواء أو أيّدهم فقد رفع
 محاسن، ودوّنوا ما وضعوا من نسج الخيال حتى شاع، وأصبح شبه حقيقةِ، كالدولة الحمدانية الرافضة التي التي رنع أتباع عقيدتها من شأنها حتى غدا الجبان بطلاً، والسڭُير
 مدحه رفعاً، وذمه قدحاً، وكم كان المتنبي يُعرّض ببعض

صفاته فيفهم أهل الأدب مدحاً حيث لا صفة له عندهم إلآ ما يستحقّ الثناء. أراد المتنبي أن يعرّف الناس بجبن سيف الدولة، وأنه يبقى في موقِ متأخِّر عن الجيش في حرسِ خاصِ لحمايته الشخصية فقال له في قصيدةٍ يمدحه :
تـمـرّ بـك الأبـطـال كــــمـى هـزيـمــة

ووجـهــك وضّــاح وتُـغــرك بــاســم
فالأبطال الفارّون من العدوّ الهاربون من القتال بعد أن يقطعوا مسافةً يمرّون على سيف الدولة فأين هو إذن؟ ومع ذلك فالعامّة من الناس وإن كانوا أدباء أو يُدرّسون الأدب هـكنا لأن التصـيـدة في مـجال الـمـلح، وسيف الدولة لا يستحت إلآ الثناء لما روّج عنه أبناء ملّته فيُردد الناس البيت على أنه مديح وهو هجاء.
إن على المرء أن يبحث، ويسأل، ويتقصى ويُفگر قبل أن يقبل خبرآ ويُصدّقه، أو ينقله أو يشيعه فأصحاب الأهواء كثير، والحاقدون أكثر، والكذب منتشر بين الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهذا علّة كثير، لا تراعي الدقة، ، ولا تـهتـم بـالأمـانـة، ولا تـخشى الله بـ هـمّهـا إشـاعـة

فيجب توضيح الحقائق وتدوينها كي يطّلع الناس عليها، وفي هذا الكتـاب نسـجّل تاريخ ذي النورين، رضي الله عنه، بواقعه ـ إن شاء اله ـ لـُعرف الحقيقة من الزيف

واله نسأل أن يُوفقّنا في هذه المهمّة، فهو ولي التوفيق، ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوّة إلآ باله العلي العظيم .

استَطاعَ قُصَيُ بُن كِلَابِ أَحَدُ رِجَالاَتِ قُرَشِش أَنْ يُعِيدَ لِقَبِيلَتِهِ مَحَانَتَهَا بَعْدَ أَنِ انْتَزَزَتْهَا ِِنْهَا خُزَاعَةُ وَصُوفَةُ .
ارْتَعَ شَأْنُ عَبْدِ مَنَافِ بِن قُصَيٌ لِمَا كَانَ عَلَنِهِ مِنْ خُلُقِي وَكَرَم حَتَّى غَدَا كَأَنَهُ رَجُلُ مَعَّةَ، وَبَقِيَ إِخْوَتُهُ عَبْدُ الدَّارِِ وَعْبُدُ العُزَّى، وَعْبُدُ دُونَهُ بَلْ كَأَنَهُمْ تَبَعَاً لَهُ، وَرَغِبَ قُصَيُّ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ شَأَنِ وَلَدِهِ عَبْدِ الَّارِ بِصِفَتِهِ أَكْبَرَ أَوْ لاَدِهِ كَنَوْعِ مِنَ

وَالنَّْوَةَ، وَاللُّوَاءَ، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئَا لإِخْوَتِهِ الآَخَرِينَ .

وَارْتَحَلَ قُصَيُّ عَنِ الدُنْيَا فَوَقَعَ الخِلَافُ بَيْنَ الأَخْفَادِ،
وَدَبَّتِ البَغْضَاءُ بَيْنَهُمْ نَتِيجَةَ التَّمْيِزِ الَّذِي فَعَلَهُ قُصَيُّ بَيْنَ أَبْنَائِهِ وَنَازَعَ بَنُو عَبْدِ مَنَافِ أَبْنَاءَ عُمُومَتِهِمْ بَنِي عَبْدِ الَّارِ عَلَى مَا مَنَحَهُمْ جَدُّهُمْ، وَانْتَلَفَتْ بُطُونُ قُرَيْشِ فَمِنْهُمْ مَنْ دَعَمَ هَذَا الطَّرَفَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَيَدَ ذَلِكَ الَجَانِبَ، وَغَدَتِ المُنَافَسَةُ شَائِعَة بَيْنَ بُطُوِِ قُرَيْشِ

وَكَانَ لِعَبْدِ مَنَافِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الوَلَِِّ، وَكَانُوا فَرِيقَيْنِ : نَوْفَلُ















وَالمُفَاخَرَةِ، وَاسْتَمَرَ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ الإِنْلَامُ
وَإِذَا كَانَتِ الأَغْمَالُ الَّبِي تَرْفَعُ مِنْ شَأْنِ أَضْحَابِبَها وَتَكُونُ فِنْهَا المُبَامَاةُ كَخِذْمَةِ الحَجِيجِ، وَسَدَانَةِ الخَغْبَة،

وَأَمْوَالِ الأَضْنَام، وَقِيَادَةِ القِتَالِ قَذْ تَوَزَعَتْ بَبْنَ بُطُونِ قُرَيُشِ كُلُهَا، فَكَانَتْ

وَالأَعْنَةُ لِبَيْ مَخْزُومِ.

وَالدُّيُاتُ لِبْيَ تَتْمَ


وَالُّفَارَةُ لِيْنِ عَدِيُّي




غَيْرَ أَنَّ المُنَافَسَةَ قَدِ اسْتَمَرَّتْ حَتَّى جَاءَ الإِنَاُلَّمُ،


 وَزِيَادَةِ الَخَدَمِ نَوْعَاً مِنْ العَصَبِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ
وَيَخلُو لِبَغْضِ أَضْحَابِ الأَفْوَاءِ وَالبَبَغَاوَاتِ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا هَذِهِ الْمُنَافَسةَ مُسْتَمِرَّةً فِي ظِلُ الإِنَاِْمَ، طَعْنَاً مِنْهُمْ فِي الدُّينِ حَيْتُ يُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا: بَبْيَتِ الَعَصَبِيَّةُ

قَابِئمةَ فِي الإِسْلَمِ فَلَمْ يَلْتَزِمْ أَتَبَاعُهُ بِتَعَالِيمِهِ فَلَمْ يَكُنْ



 يَنْحَازُ لِبْنِي هَاشِم، وَيْتَعَصَبُ ضِدَّ بَبِي أُمَيَّةَ، وَيَأْخُذُ بَعْدَهَا

 مِنْ نَفْسِهِ رَوَاسِبَ الجَاهِلِيَّةِ كُلُهَا فَيَتُرُكُ العَصَبِيَّةَ، وَيْنُظُرُ


 وَمْنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ، لَمْ يَخْرُجْ مِنَ المِلَّةِ، وَإِنَّمَا حِسَابِّهُ
 فَإِنَّ اللَّهَ تَوَّبْ رَحِيمٌ، وَلاَ يُخَكَمُ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ حَسْبَ الأَفْوَاءِ وَحَسْبَ الحُخْم الْمُسْبَقِ وَالظَّنُّ المُسْتَغْجَلِّ، وَإِنْمَا بِالَذْلِ وَالقِسْطَاسِ المُمْتَقِيمِ حَسْبَ مَا يَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ،


IV

$19$

## الفصل الأول

## قَبْلَ الإِسْلَامِمِ

هُوْ عُنْمَانُ بنُ عَفَانَ بنِ أَبِي العَاصِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ




 عَمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

وُلِدَ عُنْمَانُ بنُ عَفَّانَ بِالطَّائِفِ فِي السَّنَّ السَّادِسَةِ مِنْ


 بَغَدَهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ظَهَرَ عَدَذْ مِنْ رِجَالاَتِ قُرَيُشْ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ الأَنْرُ


 أُسْرَتِهِ

امْتَهَنَ عُنْمَانُ التُجَارَةَ، وَارْتَحَلَ وَرَاءَهَا، وَنْمَا مَالُهُ







 كَانَ يُشْبِهُُ


كَانَ يَتَردَدُ عَلَى دَارِ أَبِي بَكْرِ الصُدُيقِ، وَكَان يَرْتَادُهَا
 وَعَبُُ الرَّخمْنِ بنُ عَوْفِ، وَسْعُُ بنُ أَبِي وَقَّاصِ وْ وَكَانَ




 سَلَمَةَ، وَالأَزْقَمُ بنُ أَبِي الأَزْقَمَ، وَعُتْمَانُ بنُ مَظْعُونِّ
 الحَارِبِ، وَسَعِيدُ بنُ زَيْدِ، وَخَبَّابُ بُُ الأَرَتُ وَغَيْرُهُمْ فَكَانَتِ الطَّلِيعَةُ الإِسْلَمِيَّةُ .

لَمْ يَذْخلْ أَضَحابُ أَبِي بَكِرِ الصُدُيقِ يَوْمَ إِسِاَمِهِمْ
 والاأْنَانِ مَعَاً. وَقَذ خَرَجَ عُتْمَانُ بُُ عَفَّانَ وَطَلْحَةُ بُنُ
 رَسُولِ اللَّهِ



 خَرَجْ بِمَكَّة، فَقَدِمْنَا فَسْمِعْنَا بِكَ







 سَبَقْتُ إِلَيْهَا، فَكَمْ أَبْبَنْ أَنِ انْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَأَصَبْتُ
 وَأُمْهَا البَّضَاءُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَخَالَتُُ الَّبَي أَصَابَهَا عِنْدَ طبقات ابن سعد.

أَفلِلِهِ سُعدَى بِنتُ كُرَيْز، وَكَانَتْ قَد طَرَقَتْ (1) وَتَكَهْنَتْ لِقَوْمِهَا. قَالَ : فَلَمَّا رَأَتْنِي قَالَتْ ـ وَيَبْدُو أَنَّ عُنْمَانَ تَفَّوَّهِ بِكَلِمَاتِ تَتُمُ عَمَا يُسَاوِرُهُ، وَهُوَ لاَ يَذْرِي -:


 قَالَ: فَعَجْبتُ مِنْ قَوْلِهَا، وَقُلْتُ: يَا خَالَةْ مَا تَوُولينَ، فَفَالَتْ

عُنْمَانُ يَا عُمَانُ يَا عُمْمَانُ لَكَ الَجْمَالُ وَلَكَ الشَّانُ
 وَجَاَهُ التَنْزِيلُ وَالفُرْقَانُ

فَقَالَتْ: إِنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ جَاءَهُ جِبْرِيلُ يَذْعُوهُ
 وَأَمْرُهُ نَجَاحُ . لِعَرْنِهِ نِطَاحُ . ذَلَّتْ لَهُ البِطَاحُ . مَا يَنْفَعُ


الطرق: الضرب بالحصى، ومو ضرب من التكهن.

الرُمْاحُ. تُمَّ انصَرَفَتْ، وَوَقَعَ كَلَمْهَا فِي قَلْبِي. وَبَقِيتُ






 تَنْفُعُ! قُنْتُ: بَلَى واللَّه إِنَّهَا لَكَذَلِكَ، قَالَّ : وَاللَّهِ، لَقَذْ صَدَقَتَكَ خَالَتُكَ، هَذَا مُحَمَّلُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذْ بَعَئهُ اللَّهُ


 يَخْمِلُ ثَوْبَا لِرَسُولِ اللَّه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَِهِ وَسَلَّهَ، فَلَمَّا





تَمَالَكْتُ حِينَ سَمِعتُ قَوْلَهُ أَنْ أَسْلَنْتُ وَشَهِذُتُ أَنْ لاَ إِلَهَ


 تَتُولُ خَالَّهُ سُغَلَى:





وَأَنَعَحَهُ الـَبَبْعُوثُ إِخَدَى بَنَاتِاتِ

فِدَاَكَ بَا ابْنَ الهَاهِيْمِيـينَ مُهْنَجْتِي


## الفصل الثاني

## مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي مَكَّةَ

 رَسُولِ اللَّه
 فِي دَغْوِة رَسُولِ الـلَهِ






 يَكُونُ الحَبْنُ وَالضَّرْبُ

بَمَا أَسْلَمَ عُنْمَانُ بنُ عَفَانَ أَخَذَهُ عَمْهُ الحَكُمُ بُ بُّ
 مِلَةِ اَبَائِكَ إِلَى دِينِ مُخْدَبْ؟ وَاللَّهِ لاَ اَحَلُّكَ أَبَدَاً حَتَّى











مَسَمِ (19 (19)
سورة المسد: الآيات 1-0.
 يَوْم عَلَى الصَّفَا فَنَادَى : يَا صَبَاحَاهُ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَنْهِ
 مُمْسُيُمْ أَكُنُمُ تُصَدُقُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَّ فَإِنُي نَذِيرُ
 أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، فَأَنَزَلَ الَلَّهُ:








 الفِهْرِ فَهُ، أَمَا وَاللَّهِ إِنُي لَسَاعِرَةٌ، ثُمَّ قَالَتْ

صحيح البخاري






 بِنَّ رَسُولِ اللُهِ


 كَيْرَ الحِيَالِ ـ ـَسْبَ تَصَوْرِهِهِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي المُهُمَاتِ مُصَاحِبَاَ، وَفِي يُتيْهِ صِهْرَاً.









هِجْرَة فِي الإِنْلَاِْم .







لَمْ يُهَاجِز إِلَى الحَبَشَّةَ إِلأْ مَنْ كَانَ مِنْ الأَخْرَارِ لِأَنَّ

الأَرِقَاءً حَسْبَ أَغرَافِ الجَاهِلِيَةِ مُرْتَطُوُونَ بِسَادَتِهِمْ، فَخَرَجَ
مِنَ المُسْلِمِينَ عَشْرَةُ رِجَالي، وَمَعْمُم أَزبَبُ نِسْوَةُ
1 ـ عُتْمَانُ بنُ عَفَانَ، وَمْعَهُ زَوْجُهُ رُقَيَةُ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّلَمْ
r ـ أَبْو حُذَيْفَة بنُ عُتبَةَ بنِ رَبِبيعَ، وَمَعْهُ زَوْجُهُ سَهْلَةُ بِنتُ سُهَيْلِ بنِ عَمروِ
r ـ أَبْو سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الأَسَدِ المَخْزُومِئّ، وَمْعَهُ

ع - عَامِرُ بـنُ رَبِيـعَةَ، وَمَعـهُ زَوْجُهُ لَيْلَى بِنْتُ أَبِي
حَمْمَةَ بنِ حُذْيْفَةَة
0 ـ ـ سَهَنْلُ بنُ بَيْهَاء.
7 ـ عَبْدُ الرَّخْمِن بنُ عَوْف.
V ا الزُّبَيزُ بنُ العَوَّامِ
1 - مُصْعَبُ بنُ عُمَيْر
ه ـ أَبو سَبْرَة بنُ أَبِي رُهمّم.
rq




خَرَجَتْ رُقَئَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ
 سَشْطَاْ






 رَسُولِ اللُوِ
















 مُمْمَانُ فِي مَكَّةً



وَيَضْبِرُ، وَتَنَالُُ الضَّرَاءُ وَيَنُحُتُ، وَيُحَارَبُ بِتْجَارِتِهِ وَلاَ



 (1) (175)
 قُريَشَاً حَتَى لاَ يُظْمِعَ سُكُوتُهُ الجَاهِلِينَ فَيْزَادُوا فِي غَيْهِمْ

وَكَانَ عُمْانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُقَدُمُ بَعْضَ مَا تَخْتَاجُ إِلَيْه الدَّغْوَةُ، فَوَضْعُهُ المَادِئُ يَسْمَحُ لَهُ بِذَلِكَ، وَقَذْ عُرِفَ بِعَطَائِهِ، وَانْتُهِرَ بِسَخَائِهِ.

وَفِي السَنَةِ الحَادِيَةِ عَشْرَةَ لِلْبِعنَةِ أَيْ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِعَمَيْنِ رُزِقَ عُتْمَانُ، رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِنُلَّمَ مِنْ زَوْجِّ


سورة الفرقان: الآية זّ.

أَذَى الطُّغَاةِ عَلَىى مَنْ أَسْلَمَ إِذْ عَـِمُمُوا أَنَهُ قَذْ أَضْبَحَ
 إِلَى قُرَيْشُ حَيْتُ هِيَ فِي طَرِيقِ قَوَافِلِهِمْ إِلَى الشَّامِّ ، وأَضْبَحَتْ لِنْمُسْلِمِينَ فِيهَا قُوَةً فِيمَا إِذَا انْتَقَلُوا إِلَّهَانَا، وَبِإِنَانِهِمْ بَعْدَ الآَنَ مُنَازَلَةُ قُرَيْشُ .

وَأَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ بِالَحزبِ بَعْدَ أَنْ بَايَعَهُ هَذَا







 آَأَمُوْرِ مَنْ كَانَ قَذ هَاجَرَ إِلَى الحَبَشَةِ مِنْ قَوْمِهِ، وَمْن كَانَ مَعَهُ سورة الحج: الآيات 4 ـ ـ اء.



بِهَا). فَخْرَجُوا أَرْسَالا (1) .
 فِي الخُرُوجِ مِنْ مَكَّة، وَالهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ


 فَعَلَتْ ذَلِكَ مَعْ صُهَيْبِ بِنِ سِنَانِ، رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِنَا






أرسالاً: جماعةً إثر جماعة.

## 

## مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِحِي دَارِ الِهْجْرَةِ

جَاءَ الإِذْنُ مِنْ رَبُّ العَالَمِينَ لِرَسُولِهِ بِالهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ

 فَآخَى بَيْنَ عُتْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَبَيْنَ أَوْسِ بِنِ تَابِّ


 رَسُولِ اللَّهِ
فِي بَذْرِ :

كَانَتْ قَافِلَةُ أَبِي سُفْيَانَ قَذ أُفِلِتْتْ مِنْ يَدِ المُسْلِمِينَ، ، رَّ







 عَفَانَ، مَرِيضَةَ، وَأَرَادَ عُنْمَانُ الخُخُوِّ
 بِالْبَقَاءِ بِجَانِبِ زَوْجَتِهِ لِتَمْرِيضِهَا، فَوَلَدْمُهَا عَبْدُ اللَّهِ صَغْيرّ،



تُوفَُيَت رُقَيَةُ، رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُا، أَثْنَاءَ غَزْوَةِ بَذرِ،





 بَذْرِ، فَكَانَ كَمْنْ شَهِدَهَا، وَيُعَدُ عُنْمَانُ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنَ البَدْرِينِنَ






 يَنْشُرُونَ آرَاءَهُمْ .

زَوَاجُ عُتْمَانَ مِنْ أُمُ كُلُومِم:

 خُنَّسُ بُنُ حُذَافَةَ السَّهِمِيُ زَوْجُ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بِّ الخَطَّبِ. فَلَمَا انْتَضَتْ عِدَّةُ حَفْصَةَ، لَقِيَ أَبْوهَا الفَارُوقُ








سِرَّا، فَكَرِهتُ أَنْ أَفْثِيَ السُرَّ
وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَبْدِ الـلَّهِ بـنِ عُـمَرَ أَنَّ عُمَـرَ بـنَ







 أَوْجَدَ مِنّْي عَلَى عُنْمَانَ. فَمْحَنُتُ لَيَالِيَ، يُمَّ خَطْبَهِا

رَسُولُ اللَّهِ فَأَنْخَتُهَا إِيَّاُ، فَلْقِيْنِي أَبْو بَكْرِ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَذْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أُزْجِّ إِلَيْكَ










 بِنتَاً لَهُ عُنْمَانَ

وَعَنْ مُحْمَدِ بنِ جُبَّرِ بنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ عُمُرُ: لَمَّا



يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَغجَبُ مِنْ عُنْمَانَ، إِنُي عَرَضْتُ عَلَيْهِ

 عُنْمَانَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ عَرَضَ حَفْصَهَ عَلَى عُنْمَانَ




عَفَّانَ .
 تَلَايِينَ شَهْرَاً مِنْ هِجْرَيِهِ، قَبْلَ أُحْدِ

وَعَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: أَيِمَتْ حَفْصَةُ مِنْ




 فَتَزَوَجَ رَسُولُ اللَّ




أَوْحَى إِلَيَ أَنَ أُزُجُجَ كَرِيمَيَّ عُمْمَانَ بَنَ عَفَانَ)(1).



وَعَلَى مِثِلِ صُخْبَتَهَا) (r)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضَاَ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ لَمَّا مَاتَتِ امْرَأَتُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ

 عَزَّ وَجَلَ أَنْ أُزَوجَكَ أُخْتَها) .

وَعنِ ابنِ عَبَّاسِ مَعْنَاهُ - وَزَادَ فِهو ـ (وَالَّكِي نَفْيني
(1) أخرجه الطن ماجه.

بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِائَة بِنْتِ تَمُوتُ وَاِحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ

 . أَجْعَلَ صَدَاقَهَا مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا"(1)

 لَزَوَجْتُ عُنْمَانَ وَاحِدَةُ بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُنَّ وَاحِدَة) ${ }^{\text {(r) }}$
وَخَلَفَ عُنْمَانُ بـنُ عَفَّانَ عَلَى أُمُ كُلْتُومِ بِـنـِتِ



 في أُحُدِ
سَارَتْ قُرَيُشُّ وَمَنِ انْضَمَّ إِلَيْهَا مِنَ العَرَبِ، وَمَن (1) الرياض النضرة. ( ( ( ) المصدر السابق، ولاتعارضمع بابابههحيث يحمل علىتكزر القول.




 أَنْفَسَنَا هَامُنَّا أَيْهَا الْنَاسُ .

وَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ فِي عُدْوَة الوَادِي إِلَى الجَجَلِّ، فَجْعَلَ ظَهْرَهُ وَعَنْكَرْهُ إِلَى أُحْدِ





 فَحَسُومُمْ بِالسُّيُوِِ خَتى كَيَفُوْمُمْ عَنِ الَسَنْكِر، وَكَانَتِ الهِزِيْةُ لَا شَكُّكُ فِيَها.

غَيْرَ أَنَّ رُمَاةً المُسْلِمِينَ حِينَ رَأَوْا مَا حَلَّ بِالمُشُرِكِينَ

 تَرْكِهُمُ المَوَاقِعَ انْحَشَفَ ظَهُرُ المُسْلِمِينَ، وَصَرَخَ صَارِّ أَلاَ إِنَّ مُحَمَدَاَ قَذْ قُتِلَ، فَانْكَفَأَ المُسْلِمُونَ، وَانْكَفَأَ عَلَيْهِمُ

انْحَشَفَ المُسْلِمُونَ فَأَصَابَ فِيهِمُ العَدُوُ، وَكَانَ يَوْمَ بَلاءء، وَتَمْحِيصِ، أَكْرَمَ اللَّهُ فِيهِ مَنْ أَكْرَمَ مِنَ المُسْسِلِمِينَ




 المُقَرَاجِعِينَ . وَهَلْ يُمكِنُ أَنْ يَبْقَى وَخْدَهُه وَلَوْ فَعَلَ لَخَاطَرَ بِنْفِهِ وَرَمَى بِهَا .

تُـَّ انْتَبَهُ الـمُسْسِلِمُونَ إِلَى رَسُولِيهِمْ، وَتَابُوا إِلَى رُشدِهِمْ، وَنَهَضُوا بِالرَُّولِ إِلَى الشُغبِ، وَتَبَتُوا لِلْمُشُرِكِينَ

غَزَوْةُ غَطَفَانَ بِذِيِ آَمَرَّ :
وَكَانَتْ فِي رَبِيعِ الأَؤِلِ، عَلَى رَأَسِ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ
 لايْنْتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رِبِبِ الأَؤِلِ، فَغَابَ أَحَحَ عَشَرَ يَوْمَأَ







 رَسُولُ اللَّهِ







 حَتْى قَامَ عَلَى رَأَسِ النْبِيْ

 السَّنِّ مِنْ يَيِهِ، فَأَخْذَهُ رَسُولُ اللَّهِ



 خَيّ هِنُي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ



نَظَرْتُ إِلَى رَجُلِ أَبَيَضَ طَوِيلِ، دَفَعَ فِي صَذِرِي فَوَقَغتُ







فِي غَزوَةِ ذَاتِ الرُقَاعِ :




عَلَى المَدِينَةِ قَبَلَ خُرُوجِهِ عُثمَانَ بَنَ عَفَانَ
لَقِيَ المُسْلِمُونَ جَمْعَاً غَفِيرَاَ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَقَارَبَ



سورة المائدة: الآية II.

الخَوْفِ، تُمَّ انْصَرَفَ بِالنَّاسِ . وَقَذ غَابَ عَنِ المَدِينَّةِ
خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً.
وَفَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُثْمَانَ :
وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُنْمَانَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِسَنَتَّنِّ، وَفِي

 سَنَوَاتِ، وَكَانَ عُمْرُهُ أَرْبَع سَنَوَاتِ لَمَّا تُوفِّيَتْ أُمْةُ رُقَيَّةُ رِنتُ رَسُولِ اللَّهِ

فِي بَيْعَةِ الرُضْوَانِ :
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ السَنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ مُعْتَمِرَاَ لاَ يُرِيدُ حَرْبَاَّ، وَاسْتَنْفَرَ
 لِيَخْرُجُوا، وَهُوْ يَخْشَى مِنْ قُرَيْشِ الَّذِي صَنَعْعُوا، أَنْ
 كَثِيرْ مِنَ الأَغْرَابِ، وَخَرَجْ رَسُولُ اللَّهِ هِنَ المُمهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِبِهِ مِنَ العَرَبَّ،














عسفان: موضع بين الجحفة ومكة، وهي من مكة على مرحلتين ر العـي
العوذ: جمع عائذ، وهي من الإبل الحديثة النتاج، والمطافيل: التي معها أطفالها، يريد خرجوا معهم النساء والأطفال. ذو طوى: موضع قرب مكة ا
كراع الغميم: واد أمام عسفان بيمانية أميال.

أَجَامِدُ عَلَى الَّنِي بَعَتَنِي اللَّهُ بِبْ حَتَّى يُظْهِهُهُ اللَّهُ أَوْ















أجرة: الغبار . كثير الحجارة.

وَمَا هُوْ لَهَا بِخُلُقِ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ غَنْ


صِلَةَ الرَّحِمِ إِلاَّأَأَعَيْتُهُمْ إِيَّاهَا).
تُمْ قَالَ لِنْنَاسِ : انْزِلُوا، قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَا

 فِي جَوْفِهِ، فَجَاشَ بِالرَّوَاءِ حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ عَنُهُ بِعَنِّ (1)






 كَانَ جَاءَ وَلاَ يُرِيدُ قِتَالاَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَذْخُلْهَا عَلَينَّا عَنْوَة أَبَدَا،
(1) العطن: مبرك الإبل حول الماء. (Y) جبهوهم: أسمعومم ما يكرهون.

وَلاَ تَحَذَّثُ بِذَلِكَ عَنًا العَرَبُ
تُمَّ بَعَتَتْ قُرَيْشُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ



وَبَعَثُوا إِلَيْهِ الحُحْيَيْنَ بنَ عَلْقَمَةَ، وَهُوْ يَوْمَيْذِ سَيُدُ
 اجْلِس، فَإِنَّا أَنْتَ أَغْرَابِيٍ لاَ عِلَمْ كَكَّ

تُمَ أَزَسْلُوا إِلَيْهِ عُزوَةَ بنَ مَسْعُودِ فَكَمْ يَتَغَيْرِ الوَضْعُ،







سيرة ابن هشام.

رَسُولِ اللَّهِ كِّ⿰⿱幺⿲丶丶丶⿰亻⿱丶⿻工二又 سَسِبلَّ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَمْ



 رَسُولِ اللُهِ













 بِالبَيْتِ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفَعَلَ حَتَّى يَطَوفَ بِبِهِ


 لاَ نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ التَّوْمَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى البَّيْعَةِّ،

 جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يُبَايِنْنَا عَلَى المَوْتِّ، وَلَكِنْ بَايَعَنَا عَلَى أَنْ لاَنْ نَفِرَ .
 الجَدُ بنُ قُيْسِ(1)، فَكَانَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ
(1) الجد بن قيس: أحد الذين عرنوا بالنفاق.
 بِهَا مِنَ النَّاسِ وَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ بِإِحْىَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْخرَى .








 تَسْمَعُ، وَيَحُونُ الطَّعنُ فِي هَذَا الصَّحَابِيُ الـَجْلِيلِ، رَضِيَ اللَّهُ عَهُهُ

بَاطِلْ

ضبا إليها: لصق واستر.






 بَيْنَهُمَا الصُّلُحُ (1) المَعْرُوفُ بِ(صُلْحِ الحُدَنِيبِّة).

فِي خَيْبَرَ :



 أَوْسَقِ. وَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ عُمْمَانُ . فِي فَتِح مَكَةً :

سيرة ابن هشام.






 رَسُولَ الـلَِّ


 بَغْدَ عُمَرَ

بَعْدَ الطَّائِفِ


دحنا: من مناطت الطائف.

وَمَعْهُ مِنْ هَوَازِنَ سَبْيْ كَثِيرّ، فَأَغطَى المُسْلِمِينَ مِنْهُ،




 جَارِيَة، فَوَهَبَهَا لِعْبِد اللَّهِ بِنِ عُمَرَ، ابْنِهِ

 البَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَاْنُّنُ عَلَيْنَا، مَنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ



 لِلْنُمَانِ بنِ المُنْنِرِ (r)، ثُمَّ نَزَلَ بِنَا بِمِثُلِ الَّذِي نَزَّلْتَ بِهِ،

ملحنا: أرضعنا.
ملك الغساسنة.
ملك المناذرة.





 نَسْتَفْفِعْ بَسْسُولِ اللَّهِ












 أُصِيبُهُ، فُرُدُوا إِلَى النَّاسِ أَبْنَاءُهُمْ وَنِّاَهُمُمْ

> فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ :










 بِالُعْسْرَةِ




 عَنْ عُنْمَانَ فَإِنُ عَنْهُ رَاضِ . مَعَ وَنْدِ اََهِلِ جُرَشَ :



يَلِيهِ مِنُ أَهِلِ الشُركِكِ.


 فَدَخْلُوهَا مَعَهُمْ حِينَ سَمِعُوا بِسَيْرِ المُسْلِمِينَ إِلَنْهِمْ،

جُرَش: مدينة قديمة، غير قائمة الآن، أطلالها في أعالي وادي
ضيشة، إيهيم: لجهات مدينة إليم. رفيدة.


 فَخَرُجُوا فِي طَلَبِهِ، حَتَّى إِذَا أَذرَكُوهُ عَطَفْ عَلَيْهِمْ، فَقَتَلَهُمْ قَتْلَا شَدِيدَاً .

وَقَنْ كَانَ أَفـلُ جُرَشَ بَـَـُـُوا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ إِلَى




 قَالاَ: فَمَا شَأَنُْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَّ : إِنَّ بُذْنَ اللَّهِ تَتُنَحْرُ
 وَيْحَكُمَا! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ


وفي روايةٍ أبو بكر .






## الفصل الرابع

## فَضَائِلُ ذِي الُّْورَيْنِيِ <br> فِي عَهْدِ النَّبِيِّ




 فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

ا ـ زَوَاجْهُ مِنِ ابنتَّنَ رَسُولِ اللَّهِ








 رَسُولَ اللَّهِ
 وَاِحَدَة).

وَلِزَوَاجِهِ مِنِّ ابْنَتَّيْ رَسُولِ الـلَّهِ

r ـ البُشْرَى بِالجَنَّةٍ:







 تُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، فَقُلْتُ : لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ

 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبْو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ نَفَالَ : (انْذَنْ

 عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّه
 فَجَلَسْتُ، وَقَذْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَأُ، وَقُلْتُ: إِنْ يُرِيِد اللَّهُ
 البَابَ، نَقُتُتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ عُمْرُ بنُ الخَطَابِ، فَقُلْتُ



 رَسُولِ اللَّهِ رِكَّهُ، فِي القُفُ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَّنِهِ فِي

 عُتْمَانُ بُنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَّى رِسِلِكَ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ الـلَّهِ

 القُفَّ قَذْ مُلِّءَ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشُقُ الآَخَرِ .







ب ـ تَجْهِيزُ جَيْشِ العُسْرَةِ يُقَالُ لِغزَوْةِ تَبُوكَ غَزْوَةُ الُُسْرَةِ مَأَخُوذَة مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :



نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ












(1) سورة التوبة: الآية (1)

ابنُ إِسْحَاقَ: أَنْفَقَ عُنْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، فِي ذَلِكَ
 عُمْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِأَلْبِ دِينَارِ فِي كُمْهِهِ، فَنَتَرَهَا فِي




 عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَئَ مِائةُ بَعْيرِ



 فَأَنَّا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ

عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ)(1).

رواه الترمذي وأحمد.

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: جَهَزَ عُثْمَانُ جَيْشَ العُسْرَةِ بِتْعِمَائةِ

## وَخْمْسِينَ بَعِيرَا وَأَتَمَّ الأَلْفَ بِخَمْسِينَ فَرَسَاً .

وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَهُ قَالَ : حَمَلَ عُتْمَانُ فِي جَيْشِ
العُسْرَةٍ عَلَى أَلْفِ بَعِيرِ، وَسَبْعِينَ فَرَسَاً .
وَعَنِ ابنِ شِهَابِ الزُّهرِيٌ : حَمَلَ عُثْمَانُ بُن عَفًانَ فِي
غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى تِسْعِمِائةِ وَأَرْبَعِينَ بَعِيرَاَ، وَسِتِّينَ فَرَسَاْ أَتَمَّ
بِها الألَٔفَ .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّخْمُنِ بِن سَمُرَةَ قَالَ : جَاءَ عُتْمَانُ بنُ
عَفَّانَ بِأَلْفِ دِينَارِ فِي كُمْهِ ـ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ
 حِجْرِه، وَيَقُولُ : (مَا ضَرَّ عُنمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ) .

العُسْرِةِ، فَبَعَتَ إِلَيْهِ عُتُمَانُ بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِينَارِ، فَعُبَتْ بَيْنَ
 وَيَقُولُ : (غَفَرَ اللَّهُ كَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَزَتَ وَمَا أَغْلَنْتَ، وَمَا هُوْ كَائِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، مَا يُبَالِي مَا عَمِلَ بَعْدَها) . وَعَنْ عَـبــدِ الـرَّخـمْسنِ بـنِ عَـوْفِ قَـالَ: شَـهِـنُتُ
 العُسْرَةِ بِسَبْعِمِائةِ أُوْقِيَّة مِنْ ذَهَبِ وَهَذَا الاخْتِلَفُ فِي الرُّوَايَاتِ قَذْ يُوهِمُ التَضَادُ بَيْنَهَا، وَالجَمْعُ مُمْكِنْ، بِأَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ دَفَعَ تَالَتَمِائَةِ بَعِيرِ
 جَاءَ بِأَلْفِ دِينَارِ لِأَجْلِ المُؤَنِ التَّيَ لاَ بُدَّ لِلْمُسَافِرِ مِنْهَا، ثُمْمَ لَمَا اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكْفِي زَادَ فِيَ الإِبِلِ وَأَزْدَفَ بِالَخْيْلِ تَتِمَةَ لِلْألْفِّ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَخْتَفِ بِذَلِكَ تَمَّمَ الأَكْفَ أَبْعِرَةٍ وَزَادَ عِشُرِينَ فَرَسَاْ عَلَى تِلْكَ الَخْمْسِينَ، وَبَعَتَ بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِينَارِ لِلْمُوَّنِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيتُ الرَّازِيَ
 ع ـ سَبِيلُ بِئرِ رُوْمَة عَنْ بِشِر بِنِ بَشِيرِ الأَسْلَمِيُ قَالَ : لَمَا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة اسْتَنَكَرُوا الحَاءَ، وَكَانَ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي غِفَارِ يُقَالُ






 صَاحِبَهَا كَانَ مُسْلِمَاًا .








وَجَاءَ فِي مُعْجَمْ البُلْدَانِ. بِنُرُ رُوْمَةَ: بِضَمُ الرُّاءِ،





















أَقُولُ لِثَابِبِ وَالَعَيُن تَهْمي دُمُوعَا مَا أَنْهُنْهُهَا انْحِدَارَا

 وَقَالَ أَهُلُ السُيَرِ : لَمَا قَدِمَ تُبَّعْ المَدِينَةَ، وَكَانَ مَنْزِلُّ









الإِسْلَمُم

0 - إِجَابِةُ النَّبيُ إِلَى تَوْسِعَةِ مَسْجِدِهِ: عَنْ قَتَادَة قَالَ: كَانَتْ بُقْعَةٌ إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، فَقَالَ
 فِي الجَنْةِ) فَاشَّرَامَا عُمْمَانُ فَوَسَهَها فِي الَمَسْجِدِ عَنِ الأَخْنَفِ بنِ قَيْسِ قَالَ: قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَجَاءً


 إِلاَّ هُوَ: أَتَعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

 ابْتِتْتُ، فَقَالَ : (اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ)؟ فَقَالُوا:




 هُوَ أَتَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 العُسرَةٍ - فَجَهَزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالاَ وَلاَ خُطَامَاًْ

وَفِي رِوَايَةِ لِأَخْمَدَ: عَنِ الأَخْنَفِ بنِ قَنِّبِ قَالَ :









 ـ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَتْ: لَقَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
أخرجه الدارتطني.

لَأَنْسَحُ العَرَقَ عَنْ جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ

 كَرِيمَا (1)

ـ V أ ـَ عَنْ أَبْي ذَرُ قَالَ








 إِذِرِسُ عَلَيهِ السَّلَامُ) يُمْ قَالَ : (يَا عَائِشَةُ أَنَا سَيُُّ المُرْسَلِينَ ،
أخرجه أحمد والحاكم (عن الرياض النضرة).

وَأَبُوكِ أَفَضَلُ الصُدُيقِينَ، وَأَنْتِ أُمُ المُوْْمِينَ)(1)
ب - عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَخْنُ مَعَ




 فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِّهِ
 إِلَيَ أَخِي!) قُلْنَا: عُمُمَانُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) .
د ـ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجُجبَيرِيُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى


 لَكِ: أَتَرَنْهُ قَذْ قُبِضَ؟ فَقُلْتِ: لاَ أَذرِي، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ :
(Y) المصدر السابن.
(افْتَحُوا البَابَ)، فَقُلْتُ لَكِ: أَبُوكِ أَوْ أَبِب؟ فَقُلْتِ: لاَ
 (اذْنُ)، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَارَّهُ بِشَيْء لاَ أَذِرِي أَنَا وَأَنْتِ مَا هُوَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ فَقَالَ : (أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟) قَالَ : نَعَـْن، قَالَ : (اذنُ) فَأَكَبَّ عَلَيْهِ أُخْرَى فَسَارَّهُ بِسَيْء مَا نَدْرِي مَا هُوَ، ثُتَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ : أَفَهِهْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ : (اذُنُ) فَأَكَبَّ عَلَيْهِ إِكْبَابَاً شَدِيدَاً، فَسَارَّهُ بِشَيْء، تُّمَّ رَفَعَ رَأَسْهُ، فَقَالَ : (أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟) قَالَ : نَعَمْ! سَمِعَتُهُ أُُْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبي، فَفَالَ لَهُ : (آخُجج) قَالَتْ: حَفْصَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ (1)

وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
 عُمَرَ؟ قَالَ: (لاً)، قُلْتُ : ابنَ عَمُكَ؟ قَالَ: (لاَ)، قُلْتُ: عُتْمَانَ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، فَلَمَّا جَاعَهُ، قَالَ : (تَنًَّ)، فَجَعْلَ يُسَارُّه، وَلَوْنُ عُتْمَانَ يَتَغَيرُ . فَلَمَّا كَانَ يُوُمُ الَّارِّ وَحُصِرَ فِيْهَا، قُلْنَا : يَا أَمِيرَ الحُمُّمِنِينَ، أَلاَ تُقَاتِلُ؟ قَالَّ : لاَ، إِنَّ
أخرجه أحمد.

رَسُولَ اللَّهِ
عَلَنِهِ
 رَسُولُ اللَهِ
 رَسُولِ اللَّهِ











(1) (1)

 رَسُولُ اللَّ




 رَخِيَ اللَّهُ عَنُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ





الرياض النضرة.
رواه مسلم.

## الفصل الخامس

## ذُو النُّوَيْنِ مَعَ الصِّدِّيِِ

## رضي الش عنهما




 رَضِيَ اللَّهُ عَنُه.







الخِلَانَهِ، وَلِيَكُونُوا قُذَوَةَ المُجْتَمِعِ الَّذِي يُعِيُُونَ وَسَطُهُ
وَعِنْدَمَا انْتَهَت حُرُوبُ الرُدِّةٍ، وَاتَّجَهَتْ جُيُوشُ الفَتْحِ










 إِخْوَانِهِ، فَكَانَ مِنْ مُسْتَهَارِي الخَلِيفَةِ الَّذِينَ يُعْرِضُ عَلَيْهِمْ
 فِي اسنتخْلَاِْ عُمَرَ : أَخَذَ الصُدُيقُ يَسْتِيْرُ الصَحَابَةَ فِي اسْتِخلَافِ عُمَرَ،













قَالَا: وَمَاذَا قَالَ بَا خَالِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ


نَقَالَ عُئْمَانُ: بِبْسَ لَعَمُرُ اللَّهِ مَا قَالَ فُلَانْ، عُمْرُ


وَقَالَ عَلِيٍّ: بِئُسَ مَا قَالَ، عُمَرُ عِنْدَ ظَنُكَكَ بِهِ،

 يَكُنْ عَلَى مَا ظَنَنْتَ ـ إِنْ شَاءً اللَّهُ ـ فَلَهُ عَمَذْتَ، وَإِنْ يَكُنْ مَالاَ تَظُنُّ كَمْ تُرِذ إِلاً الخَيْرَ

فَلَمَا رَأَى الصُدُّيقُ إِجْمَاعَ الصَحَابَةِ عَلَّى عُمَرَ، وَشَعَرَ


 دَاِِلاَ فِيهَا، حَيْثُ يُوْمِنُ الحَافِرُ، وَيُوقِنُ الفَاجِرُ، وَيُصَدُقُقُ
 قَبْلَ أَنْ يُسَمْيَ أَحَحَاً ـ فَكَتَبَ عُنْمَانُ، رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنُّي




 عَلَيْهِ: فَانْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنُي لَمْ آلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدِينَّهُ

وَنَفْسِيَ وَلِيَّاكُمْ خَخْرَاَ. فَإِنْ عَدَلَ فَذَلِكَ ظَنِّي بِهِ، وَعِلْمِي




 عَلَى النَّاسِ مِنْ كُوْتِهِ، فَقَالَ : أَئهَا النَّاسُ إِنُي قَذْ عَهِذْتُ

 نَرْضَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ .
وَكَانَ عُنْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مُدَّةَ خِلَافَةِ الصُدُّيقِ
 مُحِبٌّ، وَعَنْهُ رَاضِ

سورة الشعراء: الآية Yrv.

## الفصل السادس

## ذُوُ النُّورَيْنِ مَعَّ الْفَارُوقِ رَخِيَي اللَّهُ عَهْهُمَا






 كَبِرَةَ، وَرُبَمَا خَرَجَتْ عَنِ الحَدُ عِنْدَ مَؤلْاءِ المُمُسِلِمِينَ


 الفَتْحِ إِلَى الشَّامِ، وَإِنْ كَانَ سَعِيدُ قَذْ رَجْعَ بَعْدَ فَتِحِ الشَّامِ







 كِلْمُسْلِمِينَ فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ عَلِئُ بنُ أَبِي طَالِبِ، وَبِّبَيَّةُ الصَّحَابِّ، فَسَارَ سَغْ، وَكَانَ

لِذَا لَمْ تَبْرُز عَلَى مَسْرَحِ الأَخْدَابِ أَيَّام الفُتُوحَاتِ




كَانَ الفَارُوقُ يَسْتَشِيرُ عُنْمَانَ مَحَ مَنْ يَسْتَشِيرُ، وَكَانَ عُمْمَانُ يَنْحَحُ، كَمَا يَسْمَعُ وَيُطِيُ، لاَ يَظْهَرُ مِنُّهُ إِلاَّ البِنَاءُ، وَلاَ يَبُدو عَلَيْهِ إِلَا السَّمُعُ وَالطَاعَةُة.

وَعِـنـدَمَا أَخْرَجَ الـفَـارُوقُ يـهُودَ خَـيْبَرَ رَكِـبَ فِي
اللمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَخَرَجْ مَعْهُ جَبَارُ بنُ صَخْرِ بِنِ
 المَدِينَةِ وَحَاسِبَهُمْ، وَزَيْنُ بُُ تَابِتِ، وَهُمَا قَسَمَا خَيْبرَ بَيْنَ أَهْلِهَا، عَلَى أَخْلِ جَمَاعَةِ الشُّهُمَانِ، الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا . وَكَانَ مَا قَسَمْ عُمَرُ بـُ الخَطَّابِ مِنْ وَادِي القُرَى لِعُنْمَانَ مِنْهُ نَصِيبّ.

لَمَّا طُعِنَ الفَارُوقُ جَعَلَ الـِخلاَفَةَ شُورَى فِي سِتَّةِ
 طَالِبِ، وَعَبْبُ الرَّخْمَنِ بنُ عَوْفِ، وَالزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ،
 عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمْرَ مَعَهُمْ مُشِيرَاَ وَلَيْنَ مِنْهُمَ وَأَجَلَهُمَ ََلَانَاَ، وَأَمَرَ صُهْيبَا أَنْ يُصَلُيَ بِالنَّاسِ (لأِنَّهُ لَوْ أَمَرَ أَحَدَهُمْ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسَ فَكَأَنَهُ اسْتَخْلَفَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ، لِأَنَّ إِمَامَةَ الصَّلَةِ مِنْ شَأْنِ الخَلِيفَةِ فَهُوْ الإِمَامُ لِذَا أَمَرَ صُهَيبَاً فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رِجَالِ الشُّورَى، إِضَافَةَ إِلَى تَأَكِيدِ عَدَمِ التَّمْيِيزِ



 بِالجَنَّةٍ مِنَ الّْذِينَ هُمْ عَلَى قَيْدِ الحَيَّةٍ

دَعَا عُمَرُ رِجَالَ الشُّورَى فَقَالَ لَهُمْ : إِنُي قَذ ظَهَّتُ لَكُمْ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَجْذ عِنْدَ النَّاسِ شِقَّاقِّاًَ إِلاَّ أَنْ







 تُمَ قُومُوا فَتَهَاوَرُوا، فَأَمُرُوا أَحَدَكُمْ

وَقَالَ الفَارُوقُ : مَنْ لِي بِطَنْحَّ؟ فَقَالَ : سَغنُ بنُ أَبي
 عُمُرُ: أَزْجُو أَلاً يُخَالِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَا أَظُنُّ أَنْ يَلِيَ




 رَشِيذ، لَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَّ، فَاسْمَعُوا مِنُّهُ

فَلَمَّا خَرْجُوا قَالَ: لَوْ وَلَّوْهَا الأَخْلَجْ (عَلِيةً لَسَلكَ



وَأَزَسَلَ عُمَرُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنَصَارِيُّ (زَيْدِ بـنِ



 هَؤلَاءٍ الرَّهُطَ فِي بَيْتِ حَتَّى يَخْتَارُوا رَجُلَّ مِنْهُمْ، وَقَالَ
















وفي رواية في بيت المال، وفي رواية أخرى في حجرة عائشة، وفي رواية ثالثة بجانب حجرة عائشة.

فَأَمْسَكُوا عَنْهُ، قَالَ : أَنَا أُخرِجُ تَنْسِي وَابْنَ عَمْي (1). فَقَلَّلَهُ
 بَايَعَ وَإِنْ بَايَعَ بِبٍخِدَى يَيَيْهِ الأُخْرَى .

وَبَعَتَ عَبْدُ الرَّخمْنِ إِلَى عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ لَمْ












(1) يعني سعد بن أبي وقًاص نكلامما من بني زُمرة.

 فَجَلَسَ عَلَيْهَا عَلِيّ، وَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ فَوَجَذْتُهُ يُوتِرُ مَعَ الفَجْرِ، فَقُلْتُ: أَجْبَ خَالِي. فَعَالَ : بَعَثَكَ مَعِي إِلَى غَيْيرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، إِلَى عَلِيُ، قَالَ : بِأَيْنَا أَمَرَكَ أَنْ تَبَدَأَهِ






 وَطَاقِتِي. فَالْتَفَتَ إِلَى عُنْمَانَ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبَاِْيعِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نِبِيهُ، وَفِغْلِ أَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ؟ قَالَ :
 فَنَهَضْنَا حَتَّى دَخَلْنَا المَسْسِدَّ، وَصَاحَ صَائِحْ: الصَّالَاْةُ جَامِعَةٌ ـ قَالَ عُنْمَانُ: فَتَأَخَّرْتُ وَاللَّهِ حَيَاء لِمَا رَأَيْتُ مِنْ إِسْرَاعِهِ إِلَى عَليّ، فُكُنُ فِي آَخِر المَسْجِدِ ـ قَالَ: وَخَخَجْ

عَبْدُ الرَّخْمْنِ بنُ عَوْفِ وَعَلَنْهِ عِمَامَتُهُ الَّبِي عَمْمَهُ بِهِا رَسُولُ اللَّهِ وُقُوفَاَ طَوِيلاَ، ثُمَّ دَعَا بِمَا لَمْ يَّمَعْهُ النَّاسُ .

تُمَ تَعَلَّمَ فَعَالَ : أَئهَا النَّاسُ إِنُي قَذْ سَأَلْتُكُمْ سِرَّاً








 إِلَى سَقْفِ المَسْجِدَ، وَيَدُهُ فِي يَدِ عُئمَانَ








وَقَذْ لَزِمَ أَبَو طَنَحَة أَضَحَابَ الشُّورَى بَعْدَ دَفْنِ عُمْرَ
حَتَى بُريِ عُمْتَانُ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { - تاريخ الطبري (Y) } \\
& 1 \cdot 1
\end{aligned}
$$

## الفصل السابع

## خِلَفَةُ ذِي النُّورَيْنِ

تُوفُيَ الفَارُوقُ، زَخِيَ اللَّهُ عَنهُ، يَوْمَ الأَزِبَعَاءِ لِأَبَعِ
 وَكَفَّهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبُ

 عُبَدُ اللَّهِ بنُ عُمرَ:
كَانَتْ قَضِئةُ عُبَّبِد اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَوَلَ مُشُكِلَةِ وَاجَهَّتِ
 اشْتَرَكَتْ فِينهِ عَنَاصِرُ مُتَعَدُدَةُ تُمَبُلُ الأَطْرَافَ المُمَعَادِيَةِ لِلِِْنَلَمِ وَالحَاقِقَةَ عَلَيْهِ مِنْ مَجُوسِ، وَيَهُودَ، وَنَصَارَى
(1) مع خلاي في الوقت الذي بويع فيه.














 عَبْدُ الرَّخْمْنِ بُنْ أَبِي بَغْرِ . فَلَمَا سَمِعَ عُبَّدُ اللَّهِ بنُ عُمْرَ كَلَامَ عَبِد الرَّخمْنِ بنِ

أَبِي بَكْر، وَوَجَدُوا الجِنْجَرَ الَّذِي قُتِلَ بِهِ أَبْوهُ هُوَ الخِنْجَرُ

 مَعِي حَتَّى نَنظُرَ إِلَى فَرَسِ لِي، وَّنَّ



وَقَالَ عُبَيُد اللَّهِ: وَدَعْتُ جُفَنْنَةَ، وَكَانَ نَضْرَانِيَّاً مِنْ



 فِي أَمْرِهِ الخَلِيفةُ الجَدِيدُ .
 بِعُبَّدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وَكَانَ مَخْبُوسَاَ فِي دَارِ سَغْدِ بِنِ أَبِي




















## 


وَكَانَ سِلَاَحُ الـَبَبْدِ فِي جَوْفِ بَنْبَهِ


 زِبَادُ يُتُولُ فِي عُمْمَانَ








تاريخ الطبري.

مِنْ قَتْلِهْمْ وَضْعَا لِلْحَلُ مِنْ جَرَائِم المَتْلِ، وَعَبَبْ أَعْدَاءِ



 أُمَرَاءً الأَنْمَارِ أَوِ القُضَاةِ، وَإِذَا كَانَ الحَدُّ قَتَلْاَ فَلَا بُدَّ مِنَّ


 إِقَامَةِ الحُدُودِد. وَلَمَّا قَامَ عُبَيْنُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ بِالأَمْرِ مِنْ
 يُحَاسِبُهُ، وَيَنْطُرُ فِي أَمْرِهِ، وَلَيْنَ غَيْرُهُ، لِذَا فَقَدْ حُبِسَ


 طَالِبِ وَعَدَدْ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَقَذ صَعُبَ عَلَى عَدَدِ آَخَرَ أَنْ



كَانَتْ أَوْضَاعُ المَتْلَى تَخْتَلِفُ فَجْفَيْنَةُ نَهْرَانِيًّ، وَلاَ






 إِلَى بَيْتِ الَمَالِ .

 فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُبْيَدَ اللَّهِ قَتَلَ الهُزْمُزَانَ، قَالَّ قَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ أَبِي، قِيلَ : وَكَيْنَ ذَاِّْ

























 المَدِينَةِ الوِلاَيَاتُ:

 بَعْدَهَا إِنْ رَغْبَ.






الكُوفَةِ، وَوَلَّى سَعَدَ بنَ أَبِي وَقَّاصِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ حَسْبَ






سَنَوَاتِ ئُمْ كَانَ سَعِيدُ بنُ العَاصِ (1 "

سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن تصي. والد عمرو بن بن سعيد (الأثدن) ورالد يحيى بن سعيد
تـل أبوه يوم بدرٍِ كافراً، وخلّف ابنه سعيداً طفلاً. كان أميراً شريفاً، جواداً مـذـانَان، حليماً، وتوراً، ذا حزم وعقل. ولي إمرة الكونة لعثمان، غزا طبرسانـانـان وافتتحها، ويقول فيه الفرزدق:

 كان سعيد أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف لفصـاحتهـ، وشبه لهجته بلهجة الرسول خطب سعيد أم كلثوم بنت علي بعد عمر، وبعث إليها بمائة ألف، فدخل عليها أخوما الجسين، وفال: لا تزوجيه. نقال =

 تِسْعِ وَعِشْرِينَ





=
 عبد اله كره ذلك. قال : نعم.
 قال ابن عيينة: كان سعيد إذا تصده سائل وليس عنده شيء، قال : اكتب علي سجلاً بمسألت إلى وقت الميسرة.
 بيعه لدين عليه، فآذى عنه أربعة آلاف دينار . قاتل يوم الدار عن عثمان .
اعتزل الفتنة، ولـم يدخل بـها، ومع ذلك نقد ولآه معاوية المدينة بعد مروان واستتباب الوضع توفي سنة سبع وخمسين (مع خلافب) بالمدينة، ودفنا بالبقيع.

فَأَكْيَرُ عُمَالِ عُنْمَانَ كَانُوا عُمَالَا لِنْفَارُوقِ، وَكَمْ يَكُنِ








 وَوَاضِحْ مَذَا فَالطَّعنُ لَمْ يَأْتِ مِنْ مُسْلِمِ ذِي عِلْمِ بَلْ مِنْ عَدُوٌ أَوْ جَاهِلِ يُرَدِدُ مَا يُقَالُ
 بَعْضِ رِجَالِهَا، وَتْمْنَعُهُمْ مِنَ العَمْلِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ مَسْؤُولِ أَوْ لِصِلَتِهْمْ بِذي شَأْنِ بَيْنَهُمْ

## الفصل الثامن

## الفُتُوحَاتُ فِي عَهْدِ ذِيْي النُورَيْنِ رَضِيَّي اللَّهُ عَنْهُ






 الـِخلاَفَ، وَدَبَتِ الفَوْضَى . وَتُعَدُ هَذِهِ الفُتُوحَاتُ تَتِمَّة
 رَخِيَ اللَّهُ عَهُ .

وَقَذ سُلُطَتِ الأَخْوَاءً عَلَى أَخْدَاثِ الفِنتَنةِ خَتَّى طَغَت عَلَى مَا سِوَاهَا مِنْ حَوَادِثِ المُمْتَمَعِ كُلُهَا، بَلَ غَطَّت







 الحَقُ، وَتَتُدِيمُ الصَّورَةِ الصَّادِقَةِ عَنْ تَارِيخِ هَؤُلاَِ النُّخْبَةِ مِنَ الصَحَابَّة الكِرَامِ .

لَقَذْ فَتَحَ المُسْلِمُمُونَ قَبْلَ أَيَّامِ ذِي النُّورَنْنِ مَنَاطِقَ





 بَجْبُ حِمَايَتُها، وَمَرَاكِزُ يَجِبُ الدُفَاعُ عَنْهَا، وَالتَّجَمُعُع فِيْهَا

كِلإِمْدَادَاتِ فِي الأَوْقَاتِ الـلاَزِمَةِ، كُلُّ هَذَا جَعَلَ عَدَدَ المُمُسِمِينَ قَلِيلَا فِي البِلَادِ المَفْتُوحَةِ حَدِيثَاً، وَفِي الوَقْتِ











 يَعْمُرَهَا الإِيمَانُ، وَتُذرِكَ حَلَاوَتَهُ - وَمِنْ مُنَا كَانَ نَّْضُ




يَتَحَرَكُوا، وَانْتَهَزَ الرُوُمُ وَالمَجُوسُ الفُزْصَةَ وَظَنُوا أَنَّ أَمْرَ



 ذِي النُورَيْنِ الخَلِيفَةِ الجَدِيدِ، فَأَدَبَبَ المُسْلِمُونَ خُصُومَهُمْ
مَرَةً َكَنِيَة، كَمَا جَرَتْ فُتوحَاتٌ جَدِيدَةُ.





 الدَّسَائِسِ فِي أَيَاْمِهِ كَما فَعَلُوا فِيمَنْ سَبْقَهُ مِنَ الخُلَفَاءِ .

الجَبْهَةُ الشَّرْقِبَةُ





وَكَانَتْ غَزَوَاتُ جُنْدِ الحُوفَةِ الرَّيَّ (1) وَأَذْرِبيجَجانَ،


 وَاحِدَة كُلَّ أَزبَعِ سَنَوَاتِ

أ ـ أَذْرَبِجَانَ :
تَوَلَّى أَمْرَ الـُـوفَةِ الـوَلِيلُ بـنُ عُقْبَةَ(r) سَنَةَ سِتُ
(1) الري: مكان طهران اليوم، وكانت طهران ضاحبةً لها، ثم الحترقت الري، وتوسعت طهران ان حتى شمريلها


 المصطلن، تولى أمر الكـونة، وجامد مع أملها بالما، وجامد بالشام، كان شاعرآ، سخياً، اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيها لـ صحبة تليلة، ورواية يسيرة، كان يشرب الخمر، وأقيم عليه الحد

وَعِشْرِينَ بَعْدَ سَغدِ بنِ أَبِي وَقَّاصِ . وَكَانَ أَهِلُ أَذْرَبِجَانَانَ


 مُقَدِمَةً لَهُ، وَانْطَلَقَ هُوَ فِي أَثَرِهِ حَتَّى دَخَلَ أَذْرَبِجَانَ

وَبَعَتَ الوَلِيدُ بنُ عُقَبَةَ فِي أَزبَعَةِ آلاَفِ عَبْدَ اللَّهِ بنَ
 وَالطَيْلَسَانَ (r) فَغَنِّمَ وَسْبَى .

 حُذَيْفَةً بنَ اليَمَانِ سَنَةُ انْتَتْنِ وَعِشْرِينَ

وَبَعَتَ الوَلِيدُ إِلَى أَزْمِينَيَا سَلْمَانَ بَنْ رَبِيعَة عَلَى رَأْسِ

سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي: صحابي من القادة، القضاة،

الكوفة، واستثهلد في غزوة أرمينيا عام •rه.
موقان: موقان وجيلان هم أهل إقلمم طبرستان.
(الطيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخزر انتحه الوليد بن عقبة في سنة هامـ.

## اثنَّيْ عَشَرَ أَلْفَا، فَدَوَخَ الأَزْمَنَ وَرَجَعَ بَعْدَها غَانِمَاً.

وَرَجَعَ الوَلِيُُ مِنْ أَذْرِبِجَانَ فَمَرَّ عَلَى الْمُوِِلِ، وَمِنْهَا
 عُنُمَانَ بنِ عَفَّانَ يَطْلُبُ مِنْهُ تَسْيِرَ قُوَّة إِلَى الشَّامِ لَدَغْمِ
 لَهُمْ تَمَانِيَةَ آلاَفِ بِقِيَادَةِ سَلْمَانَ بِنِ رَبِعَةً البَاهِلِيُ .

اسْتَعمَلَ سَعِيدُ بنُ العَاصِ وَالِي الكُوفَةَ سَلْمَانَ بنَ



 البَابَ، وَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّخمُنِّ بنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ عَلَى

الحديئة: مدينة في العراق على نهر الفرات بين ميت وعانة قرب الحدود السورية اليوم.
بَلَنْجَرُ: مدينة بيلاد الخزر خلف باب الابر الأبراب. (باب الأبواب:
 قزوين) وموتع بلنجر تقريباً تبل مدينة استراخان اليوم أي قبل دلتا نهر الفولغا.

البَابِ: إِنَّ الرَّعِيَّةَ قَذْ أَبْطَرَ كَثِيرَاَ مِنْهُم البِطْنَة، فَقَطُرْ، وَلاَ تَقْتَحِمْ بِالمُسْلِمِينَ، فَإِنِي خَاشِ أَنْ يُبْتَوُوا، فَلَمِ يَزْجُز ذَلِكَ عَبْدَ الرَّخْمِنِ عَنْ غَايَتِهِ، وَكَانَ لاَ يُقَصُرُ عَنْ بَلَنجَجَّ، فَغْزَا
 وَنَصَبُوا عَلَيْهَا الْمَجْانِيقَ وَالعَرَّدَاتَ، فَجَعَلِ لاَ يَنْنُو مِنهَا أَحَدُ إِلاَ أَغْنَّوهُ أَوْ قَتَلُوهُ .

 رَبِيعَةَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ذُوالنُورِ، وَانْهَزَّمَ المُسْلِمُوْنَ فَتَفَرَّقُوا، فَأَمَا مَنْ أَخَذَ طَرِيقَ سَلْمَانَ بِنِ رَبِيعَةَ(1) فَحَمَاهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ
 جَنْلَنَ وَجُزجَانَ وَفِيهِمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ . وَأَخَذَ الأَغْدَاءُ جَسَدَ عَبْد الرَّخمّنِ وَجَعَلُوهُ فِي سَفَطِط .

طريق سلمان بن ربيعة: هو السير متجهاً نحو الجنوب مع ساحل بحر قزوين الغربي، أي الذين رجعوا إلى الخلف.

طريق الخزر : هو السير على ساحل بحر بحر قزوين الشمالي أي
 جرجان وجيلان على ساحل بحر قزوين الجنوبي

وَعَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ: لَمَّا تَتَابَعَتِ الغَزَوَاتُ
 لَنَا أَحَذْ حَتَّى جَاءَتِ هَذِّ







 الَخَزَرِ، فَطَلَعُوا إِلَى جِيلَانَ وَجُزَجَانَ، فِنْهِمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ وَأَبْو هُرَيْرَةَ

قَالَ الشَّغْبِيُ: وَاللَّهِ لَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ كَانَ أَبْصَرَ بِالمَضَارِبٍ مِنَ الجَازِرِ بِمَفَاصِلِ الجَزُورِ .

وَغَزَا أَهْلُ الكُوفَةِ بَلَنجَجَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَة عُمْمَانَ لَمْ


كَانَ سَنَةَ تِنِْع") مِنْ إِمَارَة عُمْتَانَ.
ب - الرَئُ :















مِزْفَقِهِ، وَحَاصَرْهُم، فَسَأَلُوا الأَمَانَ، فَأَغطَامُمْ عَلَى أَلاَّ

 سَعِيدُ إِلَى الكُوفَةِ، فَمَدَحَهُ كَعْبُ بنُ جُعَيْلِ فَقَالَ: فَـِنْـَمَ الـفَتَى إِذَ جَالَ جَيْنَانَنَ دُونَهُ




تَـحَرَّدَ مِـنْ لَيْنِ الـعَرِيـنِ وَأَضـَحـرَا
تَسُوسُ الَّذِي مَا سَـاسَ قَبْلَكَ وَاحِلُ

البَصْرَة:
وَكَانَت غَزَوْاتُ جُنِدِ الَبْرَةِ خُرَاسَانَ وَمَا يَلِيهَا شَرْقَاَ،
وَقَذْ نَقَضْ أَهُلُ خُرَاسَانَ عَهْدَهُمْ مَعَ المُسْلِمِينَ بَعْدَ مُدَّةٍ

تاريخ الطبري.
(Y) المصدر نغسه.

 أَمِيرِ المُوْْمِنِينَ عُنْمَانَ بِخَنِّ أَهْلِ خُرَّاسَانَ الطَّاعَةَ، فَقَالَ
أُسَنَدُ بنُ المُتَتَمُسِ المُرُيُّ :


بِمَزْوَيْ خُرَاسَانَ العَرِيضَةِ فِي الدَّهرِ

فَأَزَلَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُنمَانُ بنُ عَفَانَ إِلَى عَامِلِهِ

مرو الروذ: مدينة في خراسان تقع اليوم على الحدود ببن
 فيصل إلى مدينة مرو، ويغيض بعدها في الرمال.
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي، أسملم
 سجستان، وغزا خراسان، وله فيها نتوح، ورجع إلى البصرة، وتوفي فيها سنة •هــ

عَلَى الَّضرَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَامِرِ (1) الَّذِي تَوَلَّى أَمْرَهَا بَعْدَ
 عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَامِرِ فِي الجُنْدِ وَوَلَجَ خُخَاسَانَ مِنْ جِهَّ
 قَيْس، وَتَمَكَنَ، مِنِ اسنتَعَادٍِ خُرَاسَانَ بِسُزُعَةِ، وَأَزْسَرَّ الأَخْنَفَ بنَ قَيْسِ (\&) إِلَى مَزْوِ الرُوِذِ فَفَتَحَهَا بَغْدَ أَنْ
 عبد شمس بن عبد منافـ ومر ابـن ابن خال أمبر المؤمنين
 ولي عبد الش البصرة لعئمان وقام بالفتح، ثم وفد على معاوية ززوّجه بابته هند، كان سخياً كريمأ.
أسلم عامر يوم الفتح، وبئي إلى أيام خلافة عثمان، وتدم على ولده عبد الش وهو والي البصرة.
توفي عبد الش عام هو هـ هـ، وكان معاوية قد ولا ولاه البصرة، وقال معاوية بعد وناته: بمن نفاخر وبمن نُبامي بعده؟
يزد: مدبنة ني إيران اليوم تتع ني إقلـيم أصنهانيان، والثى الجنوب الشرقي من مدينة أصفهان على بُعد مائتين وخمسين كيلومتراً منها.
(r) الطبسان: مثنى طبس، والطبس الأسيود من كل شيء، ومما
 الجنوب الغربي من نيسابور، بينها وبين أصفهان. الأحنغ بن تيس بن معاوية بن حصين، أبو بحر التميمي،

أَبَبَرَ أَمْلَهَا المُتَحَصُنِينَ بِبَا عَلَى الصُّلحِ.





=


 مسعود وحذّث عنه عروة بن الزبير، والحسن البصري، كاني -من قادة علي يوم صفين
افتتح مرو الروذ وكان في جيشه الخسن، وابن سيرين. وتون وني الأحنف سنة سبع وستين وقيل : إحدى وسبعين الين الجوزجان: إقليُم في أفغانستان اليوم في شماليها، بين مرو -الروذ وبلخ
الأقرع بن حابس بن عقال المجاشِئي الدارمي التميمي، وفد على ونى النبي

 بلخ: إحدى مدن خراسان، وهي اليوم في شمالي أنغانستان.

## 





## 




 ِِتَالَا شَدِيدَاً نَهَزَمَ اللَّهُ المُشْرِكِينَ .


أبرثهر: هي نسـبابر .

وَقِيلَ : سَارَ الأَخْنَفُ إِلَى بَلْنَ، فَصَالَحُوْ عَلَّى
 وَعَنِ ابْنِ إِنْحَاقَ، أَنْ ابنَ عَامِرِ خَرَجْ مِنْ خُرَاسَانَانَ




وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ : غَزَا ابنُ عَامِرِ وَعَلَى مُمَدْمَتِيْ ابنُ

 وَبَغْهُهَا صُلْحَاً.


 من الدماة الفصحباء، انتهت إلبه السيادة في خزاعة، أسلم عام الفنح، وشهد حنيناً، والطائغ وتبوك، وتتل يوم صفين سنة rVr هـ، وكان بجانب علي، رضي الشَ عنه.

فَافْتَتَحَا. قَالَ : وَقُتِلَ يَزْدَجْرُدُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بِمَزْوَ، وَنَزَلَ

 النَّعْمَانِ البَاهِلِيَّ إِلَى مَزْوَ فَصَالَحُوهُ هُ تُمَّ سَارَ مُعْتَمِرَاً مِنْ


وَسِجِسْتَانَ (1)

البحرين :
فَتَحَ عُنْمَانُ بنُ أَبِي العَاصِ عَامِلَ البَخْرَنِنِ اضطَخْرَ عَامَ سَبْ وَعِشْرِينَ

وَكَانَ عُمَيرُ بنُ عُنْمَانَ بِنِ سَغِد عَلَى خُرَّاسَانَ فَوَحَلَ إِلَى فِزغَانَةَ عَامَ تَسِعِ وَعِشُرِينَ
وَوَصَلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَيْرِ اللَّنْبِيُّ الكِنَانِيُّ وَالِي سِجِسْتَانَ إِلَى كَابِلَ عَامَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ

وَوَصَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَمْرِ التَّيْمِيُ عَامِلُ مَغْرَانَ
سير أعلام النباءا.

الجَبْهُةُ الغَزبِبَّةُ










 يُحِسُونَ بِالخَطَرِ، فَاََخْذُوا بِحَشْدِ الْجُمُوعِ مِنْ مُخْتَلَفِ الشُُعُوبِ وَالجِهَاتِ، وَتَرَامَتِبِ الأَخْبَارُ إِلَى أَمِيرِ دِمَّنْقَ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) النهر: يعني نهر السند. } \\
& \text {. تاريخ الطبري } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فَكَتَبَ إِلَى أَمِيرِ المُؤمْنِينَ عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ، يُخْبِرُهُ بِمَا يَجْرِي، وَيُعْلمُهُ أَنَّ عَدَدَا كَبِيرَاَ مِنَ الرُّومِ قَدِ ابْتَمَعُوا عَلَى حِبيبِ بنِ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيُ (1) الَّذِي يَغْزُوْ أَزْمِينَيَا مِنْ جِهَةِ الغَرْبِ. وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ يَطْلُبُ النَّجَدَةَ
(1) حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري، أبو عبد الرحمن، وقيل أبو مسلمة: له صحبة ورواية يسيرة. كان في غزوة تبوك ابن إحدى عشرة سنة. حدّت عنه: جنادة بن أبي أمية، وزياد بن جارية، وقزعة بن
 أبي بكر، وشهد اليرموك، وسكن دمشق، وكان مان مقدم ميسرة معاوية يوم صفين وري وكان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله بلاددم غاريازياً، وله نكاية قرية في العدو، ولي أرمينيا لمعاوية، ومات بها عام


 يخلو لك وجهك بي في عامك، فارجع يا حبيب مع أبك، فرجع فمات مسلمة في ذلك العام وغزا حبيب فير فيه وروي أنه نزل حمص وولاْ عمر الخراج. وكان النان حبيب جيد البدن فدخل على عمر، رضي الش عنه، فقال له: إنك لج لجيد العناة، فنالل: إني جيد سنانها. فأمر به عمر أن يدخل دار دار السلاح، فأدخل فأَخذ منها سلاح رجلِ ظهر فضل حبيب بالشام ولم يكن عـمر يُنيبه حتى قدم علي حاجاً، فلما رآه سلّم علي،، فال له عمر: إنك لفي قناة رجل، =
=
شاء. قال: فأعرض عن الأاموال وأخذ السلاح.
وغزا حبيب الروم في خالانة عمر، وكان على جماع
 ولما توجه حبيب لقتالل موريان كان في ستة آلاف، وكـ،


 واحبس عنا مطرما، واحقن دماء أصحابي، واكتبهم شهداء، ففتح الش له.
وكان حبيب إذا لقي عدوأ أو نامض حصناً يحب أن يقول: لا حول ولا توة إلا بأله العلي العظيم. ونا ونامض حصنا
 والطبراني عن ابن مبيرة الن حبيباً كان مستجاب الدع الدعوة وكان تد أتر على جيش فلدرب الدروب فلما لقي العدو قال للناس : إني سمعت رسِول الل
 أجابهـم الشا، ثم إنه حمـل الشا الش، وأثنى عليه، ثم قال: اللهـم احقن دماءنا، واجعل أجورنا أجور الشهداء.

 ثابت فقال: ألا تعودوا بحق الش تعترغنوا بغارة غضب من فوقها غضب $=$

كَتَبَ أَمِيرُ المُوْْمِنِينَ عُنْمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَى وَالِي البَّهرَةِ



 فَتْحُ قُرُصَ :
أَلَحَّ أَمِيرُ دِمَشْقَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى أَمِيرِ



 عَمْرِو بنِ الحَاصِ : صِفن لِيَ البَخْرَ وَرَاكِبَّ، فَإِنَّ نَفْسِي

= فيهمحيبشهابالموتيقدهم مشنمرأقدبدافيوجههالغضب وأخرج الحانظ والإمام أحمد عن خبيب أنه قال: شهدت

 (تهنيب تاريخ دمشق).

يَرْكَبُهُ خَلْقَ صَغِيرْ، إِنْ رَكُنَ خَرَّقَ التُلُوبَ، وَإِنْ تَحَرَّكَ
 كَدُورِ عَلَى عُورِ، إِنْ مَالَ غَرِقَ، وَإِنْ نَجَا بَرَِّّ







 أَتَقَّمُ إِلَيْهِ فِي مِيْلِ ذَلِكَكَ .

 عَادُوا إِلَى ظُلْنِهِهْ، فَرَجَعْتِ الحَرْبُ



وَقَالَ : لاَ تَنْتَخِب النَّاسَ، وَلاَ تُقْرِ بَيْنَهُم، خَيْرْهُمْ، فَمَنْ اخْتَارَ الغَزْوَ طَائِعاُ فَاخِمِلْهُ وَأَعِنُهُ فَفَعَلَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى البَخْرِ عَبْدَ اللَّهِ بنَ قَيْس الحَارِيِّيَّ (1) حَلِيَ بَنِي فَزَارَةَ

غَزَا مُعَاوِيَةُ قُبْرُصَ فِي سَنَةِ تَمَانٍ وَعِشْرِينَ، وَغَزَاهَا
 حَتَّى لَقُوا مُعَاوِيَة، فَكَانَ عَلَى الَّاسِ . وَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَى سَبْعَةِ آلاَفِ دِينَارِ يُوَدُونَهَا إلَّى الْمُسْلِمِينَ فِي كُلُ سَنَةِ، وَيُوَدُونَ إلَّى الرُّومِ مِثْلَهَا وَلَيْسَ بِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحُولُوا

عبد الش بن قيس: أمير البحجر في صـدر الإسـلام، كان مقيماً بالشام. غزا خمسين غزوة في البحر بين شاتية وصائفة ولائ، ولم يغر

 وحده، خرج في قارب طلبعةً، فانتهى إلى المـرقى من أرض




 عليه، نقاتلوه وقاتلهم، فأصيب وحده، وأفلت الملاح
 بصدقته، أعطى كما يعطي الملوك، ولم يعبض قبض التجار .

بَيْنَهُمْ وَبَنْنَ ذَلِكَ، عَلَى أَنْ لاَ يَغْزُوهُمْ، وَلَاَ يُقَاتِلُوا مَنْ

 يُبُطْرِقَ إِمَامُ المُسْلِمينَ عَلَّهِمْ مِنْهُمْ وَقَالَ الوَاقِدِيُّ : وَفِي العَهْهِ الَّذِي بَبْنَهُ وَبَبْنَهُمْ أَلاَّ



 زَوْجُهُ أُمُ حَرَامِ



 مِنْ أَزِِ الرُومِ مِنْ نَاحِيَّهِ مَلَّطِيَةً

(1) تاريخ الطبري<br>(Y) المصدر نغسه.







عبد الش بن سعد بن أبي سرح بن الحارث، الأمير، قائد الجيوش، أبو يحيى القرشي العامري، من عامر بن لؤي بن

غالب.
هو أخو أمير المؤمنين عثمان بن عنان من الرضاعة، كان يكان لرسول اله، ألّ إلى
 بعدها. وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم.
كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص، وكان وان فارس بني عامر المعدود فيهـم. ولان عـمرو بن العاص


 الأسأود.

كان عمرو بن العاص على مصر لعثمان بن عفان، فعزله عن
 سعد بن أبي سرح على الخراج، فتداعيا، فكتب ابن أبي سرح=

عُمُرُ بنُ الخَطَّابِ قَذ مَنَع عَمْرَو بنَ العَاصِ مِنَ الانْسِيَّاِِ




 (سُبَبْطِلَةُ)(1)، فَعَتَلَ صَاحِبَبَهَا جُزْجِيرَ، وَأَوْغَلَ فِي
 وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ الزَبِبَرِ، وَعُقَبَةُ بنُ
= سعلد كسر علي مكيدة الحرب، نعزل عـير عمراً وأضاف الجند والصلاة إلى ابن أبي سرح. أقام عبد الش بن سعد بعسقلان بعد تلل عثمان فاراً من الفتنة نكان بها حتى مات.
روي أنه كان يقول: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح، نتوضأ، ثم صلى نقرأ في الأولى بام القرآن والعاديات، وني الأخرى
 نفبض، وذلك سنة سبع وثلاثين. سبيطلة: مدينة في إفريقية (تونس) إلى الجنوب من القيروان وعلى بعد مائة كيلومتر منها. ولم نكن القيروان قد مضرت الـورت

نَافِعِ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بـنُ الزُّبُّرِ هُوْ الَّذِي تَوَلّْى قَتْلَ



إِفِريِيِّةً









 وَكَبَّرْتُ، وَحَمَلَ المُسِلِمُونَ، فَازِنَّ العَدُوْ وَمَنْحَنَا اللَّهُ أَكْتَافَهُمْمْ

سير أعلام النبلاء.















الصواري: جمع صارِ، ومو الخثبة المعترضة وسط السفينة.















 الظرب: ما نتا من الحجارة وحدد طرفه.
 حِينَا جَرِيحَاً.














تاريخ الطبري.

المُمْزمِنِينَ عُنْمَانَ بنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ أَضَافَتْ








## الفصل التاسع

## أَعْمَالُ ذِيَّ النُّورَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ



 أَأْرِ بِبَانِبِ مَنْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ







فَنَاء حَوْلَ الحَعْبَة لِلُّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُوِِ،





 أَوَلَلَ مَنِ اتَخَذَّ الجِدَارَ لِلْمَنْجِدِ الَحَرَامِ

فَلَمَا اسْتُخْلِفَ عُنْمَانُ، ابْتَاعَ مَنَازِلَ وَوَسَعَ بِهَا المَسْجِدَ أَيْضَاْ، وَبَنَى المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَالأَزوِقَةَ، فَكَانَ عُثمَانُ، رَخِيَ اللَّهُ عَنُه، أَوَلَ مَنِ اتَّخَذَ الأَزْوِةَة .

وَلَمَّا رَأَى شِرَاءَ الدُّورِ لِلتَّوْسِعَةِ ابْتَاعَ بَعْضَهِهَا مِنْ
 فِي بَيْتِ المَالِ، فَصَيَّحُوا بِعُنْمَانَ، فَأَمَرَ بِهِمْ بِالحَبْبِّ

 بِهِمْ عَبُد اللَّهِ بنُ خَالِدِ بنِ أُسَيْد فَأُخرِجُوا.

وَكَانَتْ هَذِهِ التَّوِسعةُ سَنَة سِتٌ وَعِشْرِينَ .

 فِي شَهْرِ رَبيِعِ الأَوَّلِ مِنْ عَامِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ .










(1) القصة: الحجارة من الجص.
l\&V



 رَسُولِ اللَهِ

 رَسُولِ الــلـِ





 ذَلِكَ بِنْتُسِهِ.




وَيْحَكَ إِنُي أَكْرَهُ أَنْ يَرَوا أَنْي أَسْتِبُد عَلَيْهِمْ بِالأُمُورِ مَرْوَانُ : فَهَلْ رَأَيْتَ عُمَرَ حَيْتُ بَنَاهُ وَزَادَ فِيهِ ذَكَرَ لَهُنْ ذَلِكَ؟ قَالَ : اسُكتْ، إِنَّ عُمْرَ اشْتَدَّ عَلَنْهِمْ فَخَافُوهُ حَتَّى لَوْ أَذْخَلُهمْ فِي جُخِرِ ضَبٌ دَخَلُوا، وَإِنُي لِنتُ لَهُمْ حَتَّى
 وَأُمُي لاَ يُسْمَعُ هَذَا مِنْكَ فَيُجْتَرَاُ عَلَيْكَ

ए ـ جَمْعُ المُصْحَبِ غَزَا حَبِيُ بنُ مَسَلْمَةَ الفِهْرِيُ أَزْمِينِةَ، وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بُُ اليَمَانِ الَّذِي كَانَ قَذْ صَالَحَ أَهْلُ
 مَنَعُوا مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِ فَتَدَدَّمَ إِلَنْهِمْ حَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الغَرْبِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ عَدَدْ كَبِيرُ مِنْ جُنُدِ الرُّومِ، فَخَافَهُمْ وَطَلبَ النَّجْدَةَ فَأَنْجَدَهُ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ مِنَ الكُوفَةِ بِمَدَدِ عَلَيْهِ سَلْمَانُ بُُ رَبِيعَةً البَاهِلِيُّ، فَالتَقَى أَهْلُ الشًّامِّ
 فِي كَفْظِ بَعْضِ كَلِمَاتِ كِتَابِ اللَّهِ، إِذْ كَانَ أَهُلُ الكُوفَةِ يَقْرَوُونَ بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودِ، عَلَى حِينِ يَقْرَأُ أَهْلُ
 القِرَاءَةِ حُذَيْفَةَ بنَ اليَمَانِ، فَقَدِمَ عَلَى الَخَلِيفَةِ فِي المَدِينَةِ، ،




 لِصَاحِبِه: مَا تَتْمَّهُ قَرَاتَتَكَ















 يُخْرَقَ(1).







 (1) أخرجه البخاري في نضائل القرآن، باب جمع القرآن. نتح الباري 11/9.

عَبَاسِ، وَبِذَا أَضْبَحَتِ اللَّجْنَةُ تَضُمُّ النَّيْ عَشَرَ صَحَابِيَّاً،







كان ما جمعه زيد من القرآن أيام أبي بكر عند أبي بكر، فلما
 الرقاق والألواح إلى الخليفة الجديد، وأراد عمر أن يعيد الجمع كنوع من التثبت والتدقيق، ورأى أن تعاد الكتابة من جـديد

 وتوتف العمل بالجمع والكتابة. وبقيت رقاق القرآن عند حفصة بنت عمر، رضي الش عنهما، بعد وفاة والدها كتب عثمان لامل الشام مصحفاً، ولأهل مصر آلخرا والئر، وبعث إلى البصرة مصحفاً، وإلى الكوفة بآخر، ، وأرسل إلى مكة مصصفاً،
 المصاحف: الأيمة، وليست كلها بخط عثمان، بلا بل ولا واحد منها، وإنما مي بخط زيد بن ثابت، ولنا ولما يفال لها المصاحن
 هرقلي - أي ضرب في زمانه ودولته.

ع ـ الحَجُج: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانُ بُِ عَفَّانَ،



 قَذْ كَلَّفَ عَبْدَ الرَّخمْنِ بنَ عَوْفِ لِيَحُجْ بِالنَّاسِ .

وَكَانَ يَنْتَقِي فِي الَمَوْسِمِ مَعَ عُمَالِهِ، وَيَسْأَلْهُمْ عَنْ
 وَحِمَايَة الثُغُورِ

كَمَا يَجْتَمُِ بِأَفرَادِ مِنَ الرَّعِيَّة، وَيْنَأَلْهُم عَنْ أُمَرَائِهْم، وَتَضَاءِ أُمُورِهِمْ وَنِي مَوْسِم 9 جه نُصِبَ لَهُ فُسَطاطُ بِمنَى، فَكَانَ أَوَلَ




















 لِخَوِْ مَا أَخَانُ عَلَى النُّاسِ، وَأُخْرَى قَدِ اتَخْخَنُتُ بِهَا

زَوْجَة، وَلِي بِالطَّائِفِ مَالْ، فَرُبَمَا اطَلَّلَتُهُ فَأَقَمْتُ فِيْهِ بَعْدَ

 تَخْرُجُ بِهَا إِذَا شِئنَتَ وَتُقْدِمُ بِهَا إِذَا شِئنَّ، إِنَّمَا تَسْكُنْ بِسُخْنَاكَ . وَأَمَا قَوْلُكَ : وَلِي مَالْ بِالطَّائِفِ فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَّينَ

 فَيَقُولُونَ: هَذَا إِمَامُكُمْ عُمْمَانُ يُصَلُّي رُكْعَتَينَ وَهُوَ مُقِيْمَ،

 فَضَرَبَ الإِنَلَامُ بُجْرَانَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ عُمَرُ رُكُعْتَّنِن حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عُمْمَانُ : هَذَا رَأْيْ رَأَنْتُهُ

فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّخمْنِ فَلَقِيَي ابنَ مَسْعُودِ، نَفَالَ : أَبَا





فَسَوْفَ يُكُونُ الَّذِي تَقُولُ ـ يَعْنِي نُصَلُي مَعَهُ أَرْبَعَا(1).
 عَامَ سِتّة وَعِشْرِينَ عُثْمَانَ بنَ عَنَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ يُحَوُلَ المِينَاءَ مِنَ الشُعَيْبَةِ الَّتي هِيَ مِينَاءُ مَكَّةَ قَدِيمَاً إِلَى





 هَذَا اليَوْمِ سُقُوطُ الخَاتَمِ :




> تاريخ الطبري .






 إِضبِعِكَ، فَنَبَذْهُ رَسُولُ اللَّهِ





 رَسُولِ اللَّ
 الوَرِّثُ: الفضة.










 فَلَمْ يُذْرَ مَنْ أَخَذَهُ.

عَزْلُ الوَلِيدِ بِنِ عُقْبَة عَنِ الكُونِّةِ :






وَأَرْفَهَهُمْ بِـِمْ، فَكَانَ كَذَلِكَ خَمْسَ سِنِينَ، وَكَيْنَ عَلَّى

 يَتَعَاطَى الشَّرَابَ، وَلَمْ يَكُنِ الَخَلِيفَةُ لِيَذْرِي، وَهُوْ أَخُوهُ لِأُمْهُ

جَرَتِ اغْتِدَاءًاتْ مِنْ بَغْضِ شَبَابِ الكُوفَّةِ فَعَقَبَهُمْ بِمَا يَستَحِقُونَ، فَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا يُشَهُرُوْوَنَ بِهِ، وَقَدِمَ









 الأَشْهَادِ، فَجَلَدَهُ عَلَى مَلِْ مِنَ النَّاسِ

رَسُولِ اللَّهِ
تُوفُيَ أَبَو سُفْيَانَ صَخْرُ بنُ حَرْبِ كَفِيفَاَ سَنَةً إِخدَى

 وَعَاشَ بَعْدَهَا كَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةٍ كَفِيفَاً.




 الحَدِيتَ عَنْهُ مَا اسْتَطْعْتُ.

أَبُو ذَرٌ هُوَ جُنْدُبُ بنُ جَنَادَةَ، مِنْ قِبِلَةِ غِفَارِ إِخدَى




بَدْرُ، وَأُحُذ، وَالخَنْدَقُ، وَشَهِذَ المَشَاهِدَ كُلّْهَا بَعْدَ ذَلِكَ
 كَانَ أَبْو ذَرْ رَجُلَ إِيمَانِ، قَوِيَّا، ذَا جُزَأَة بِالحَقُ، غَيْرِ

 الَغبْرَاءُ، وَلَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَضْدَقَ لَهْجَةُ مِنْ أَبي ذَرُ)(1) ${ }^{(1)}$








(1) رواه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم. (Y) رواه مسلم.

كَانَ أَبُو ذَرْ يُفْتِي فِي خِلَاْنَةِ أَبِي بَخْرِ، وَعْمَرَ،






 سُكُوتَهُمْ تَثْدِيرَاَ لَهُ سُكُوتَ الخَوْفِ مِمَّا يَقَعُ مِنْ مُخَالَفَاتِ



 خُصُومِهِمْ مِنْ أَضحَابِ الحُرُبَةِ الاقْتِصَادِيَّة .

رواه مسلم .
سير أعلام النبلاء.











 النَّلِّر




سورة التوبة: الآية عץ.

الاخْتِيَاطِ، بَيْنَمَا بَقِيَّةُ الأُمرَاءِ، لاَ دُولَ أَمَامَهُمْ يُنَازِلُونَهَا حَيْثُ انْتَهَتْ كَدَوْلَةِ فَارِسَ، وَلَمْ تَكُنْ مَنْطِقَةُ تُغَورِ عَلَى حُدُودِهْم، كَالوَضْعِ الَّذِي فِي الشَّامِ، وَحَتَّى فَهِمَ بَغْضُهُمْ أَنْ أَبَا ذَرْ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ، وَغَدَا مُعَاوِيَةُ يُنْكِرُ بَعْضَ شَأْنِ رَعِيَّهِه، وَلَكِنْ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ أَبَا ذَرْ بِالقَسْوَةِ لِمَا لَهُ مِنْ فَضْلِ، فَهُوْ مِنَ الصَّحَابَةِ الـِخَيَارِ، وَلاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجَرِّحَهُ بِالحَلَمِ لإِخِرَامِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَلَكِنْ أَحَبَّ أَبَو ذَرِ أَنْ يَعُودَ إِلَى الَمَدِينَةِ، إِذْ أَنَّ دَوْرَهُ هُنَاكَ قَلِيلُ لِمَعْرِفَةِ الصَّحَحَابَةِ وَأَبْنَائِهِمْ بِهِ، وَلِبُعْدِ الحَدِينَةِ عَنِ الثُّغُورِ، وَأَمَّا فِي الشَّامِّامِ فِهُنَاكَ مِنْ هُوَ حَدِيثُ العَهْدِ بِالإِنْلَمِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَأَرَرَ بِالصَّحَابَةِ كَأَبي ذَرُ، وَالشَّامُ عَلَى مَقْرُبَّةِ مِنَ الثُّغُورِ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُثْمَانَ : أَمَا بَعْلُ، فَإِنَ كَانَ كَنَ لَكَ بِالشُّامِ حَاجَةٌ، أَوْ بِأَهْلِهِ، فَاْبَعَتْ إِلَى أَبِي ذَرْ، فَإِنَّهُ قَذْ وَغَلَ صُدُورَ النَّاسِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُـْمَانُ : أَقْدِمْ عَلَيًّ ، فَقَدِمَ

لَنْ يَعُنْ لِمُمَاوِيَةَ عَلَى أَبِي ذِرٌ مِنْ نُفُوذِ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَيْهِ صِفَةَ الوَلايَةِ، لِذَا كَتَبَ إِلَى عُتْمَانَ بِذَلِكَ، فَهُوَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ولَهُ عَلَى أَبِي ذَرِ حَقُّ السَّمِعِ

وَالطَّاعةِ، كَمَا لَهُ فَضْلُ السَّابِقَةِ كَابَبي ذَرُّ، وَلَيْنَ لِمُعَاوِيَةَ
 وَيُطِيُ، وَيَّأَتْمِر بِأَمْرِ الَخَلِيفَةِ وَالأَمِيرِ وَلاَ يُخَالِفُ أَبَدَاًَ





وَقَالَ أَبْو ذِرُ : لَوْ أَمَرَبِي عُثُمَانُ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى رَأْسِي لَمَشَيْتُ

وَعِنْدَمَا بَدَأَتِ الفِتْنَةُ، وَجَاءَ أَضْحَابُهَا إِلَى عُتْمَانَ كَانَ
 تَحْسَبَنِي مِنْ قَوْمِ يَمْرُوُونَ مِنَ الدُّينِ كَمَا يَمْرُقُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَمِيَّةٍ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ الصَّامِتِ: دَحَخْتُ مَعَ أَبِي ذَرْ عَلَى عُنْمَانَ، فَلَمَّا دَخَلْ حَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَنَا مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ أَضْحَابَ الفِتْنَةِ ـ قَالَ لَهُ

عُتُمَانُ: صَدَقْتَ يَا أَبَا ذَرٌ، إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ لِتُجَاوِرَنَا بِالمَدِينَةِ، قَالَ: لاَ حَاْجَةَ لِي فِي ذَلِكَّ، انْنَنْ لِي إِلَّى

 أَبَا ذَرْ صُرَيْمَهُهُ ${ }^{\text {(1) }}$












ما عنده من قليل الغنم والإبل.





## الفصل العاشر

## صِفَاتُ ذِيَّ الْنُّْرَيْنِنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كَانَ، زَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، رَجْلَّ رَبْعَةُ، لَيْنَ بِالْقَهِيرِ وَلَا






(1) نعثل : اسم رجل طويل اللحية. كان إذا نيل من عثمان سمي بذلك. ونعثل أيضاً اسم الذكر من الضباع.
( الكراديس : جمع كردوسة ـ كل عظمين التقيا في مفصل، وقيل : رؤوس العظام .

وَقَالَ الحَسَنُ : كَانَ خَفِيفَ الجِسْ، عَظِيمَ الأَزْنَبَة، شَعْرُ رَأَسِهِ إِلَى أَنَصَافِ أُنْنَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ

كَانَ مُحَبَبَاَ فِي قُرَيْشِ، وَفِيهِ يَقُولُ قَائِلُهُمْ: أَحَبَّكَ الرَّخْمُ حُبَّ قُرَيْشِ عُنُمَانَ
 بِالطَوِيلِ، حَسَنَ الوَجْهِ، رَقِيقَ البَشَرِِة، كَبِيرَ اللُخْيَةِ، أَنْمَرَّ


 نُكْتَاتُ جَدَرِيُّ، وَكَانَ يُصَفُرُ لِخْيَتَ، وَيَّشَدُ أَنْنَانَهُ بِالذَّهَبِبِ

وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُه، أَنْسَبَ قُرَيْشِ، لِقُرَيْشِ، وَأَغْلَمَ

 وَحُسنِ مُجَالَسَتِهِ، وَكَانَ شَبِيدَ الحَيَاءِ، وَمِنْ كِبَارِ التُّجَارِ .

الجمة: مجتمع شعر الرأس إذا تدلّى من الرأس إلى شحمة



 الإِخَّانِ وَالحِلم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَيَاءً عُمْمَانُ). وَقَالَ عَنْ نَنِسِهِ قَبَلَ ََتْلِهِ وَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ

وَقَذْ كَانَ، زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَسَنَ النَّغْلِ، مَلِيَِ




عَنِ الزُّهرِيُّ قَالَ: كَانَ عُنْمَانُ رَجْلَّ مَرْبُوعَاً، حَسَنَ


كَانَ عُتْمَانُ بـنُ عَفَانَ قَذ سَلِسَن بَوْلُهُ عَلَنِهِ،
(1) ذي النورين عثمان بن عفّان ـ محمد رضا.
(Y) البداية والنهاية - ابن كثير •
(Y) أروح الرجلين: منفرج ما بينهما.
IV.


فِي اليَّتَارِ(r).





 خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ
 كَانَ حَاْفَِاً لِيكتَابِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الخُطْبَاءٍ حَتَّى إِنَّهُ ارْتُجْ عَلَنْهِ فِي أَؤِلِ خَطْبَ خَطْبَهَا (1) طبقات ابن سعد. (Y) المصدر السابق نفسه. و(६) المصدر السّابق نفسه.

وَعُثْمَانُ أَوَلُ خَلِيفَةِ زَادَ النَّاسَ فِي أُغطِّيَاتِهِمْ مِانَةَ،
وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لِكُلُ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ (مَوْلُودَةُ مِنْ أَهْلِ



 فَقَالَ : لِلْمُتَعْبِد الَّذِي يَتَخَلَّفُ فِي المَّنْجِدِ، وَابنِ السَّبِيلِ، وَالمُعْتَيْنَ مِنَ النَّاسِ

عَنِ الحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ نَائِمَاً فِي المَسْجِدِّ،
 يَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَجْلِسُ إِلَيْهِ، فَيَجْلِسُ كَأَنَّهُ أَحَدُهُمْ
وَعَنْ خَيْتَمَةَ قَالَ : رَأَنْتُ عُمْمَانَ نَائِمَاً فِي الَمَسْجِدِ فِي مَلْحَفَةِ لَيْنَ حَوْلَهُ أَحَذُ، وَهُوَ أَمِيرُ المُؤْمِينِنَ

وَفِي رِوَيةَة : رَأَيُتُ عُنْمَانَ يَقِيلُ فِي المَسْجِدِ، وَيَقُومُ وَأَزَرُ الحَصَا فِي جَنْبِه، فَقَقُولُ النَّاسُ : هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ

كَانَتِ الأَزْزَاقُ فِي زَمْنِ عُمْمَانَ دَارَةً وَالخَيْرُ كَيْرُ . ا ـ اللُلينُ : كَانَ عُنْمَانُ، زَضِيَ اللَّهُ عَنْ، لَيْنَاً عَلَى


 النَّاسِ أَيْنَّا كَانَّ r - عَنْ مَخْمُودِ بنِ لَبِيدِ: أَنَهُ رَأَى عُنْمَانَ عَلَى بَغْلَةِ


 وَهُوَ مَخْضُوبٌ بِحِنَاءٌ . عَنِ الأَخْتُبِ بِنِ قَيْسِ قَالَ: رَأَئتُ عَلَى عُمْمَانَ بنِ

عَفَانَ مَلَاءَة صَفْرَاءَ. - عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ قَالَ: رَأَنْتُ عُمْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ مُمْصَرَّانِ
 أَضَحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يُصَانُ وَيُتَجْمَلُ بِهِ، تُمْ يَقُولُ : رَأَنْتُ عَلَى عُنْمَانَ مُطْرَفَ

خزُ تَمَنَ مِانَتَيْ دِزْهِّ، فَقَالَ: هَذَا لِنَائلَةَ كَنْوُتُهَا إِيَّاهُ فَأَنَا أَلْسَسُهُ أَسُرُهَا بِهِهِ

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ شَدَّادِ قَالَ رَأَنْتُ عُنْمَانَ يَوْمَ الجُمُعَهِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَوْمِيْذِ أَمِيرُ المُوْنِينِينَ، وَعَلَنِهِ نَوْبُ
قِيمَتُهُ أَزَبَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةُ(1)

وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ ـ وَقَذ سَأَلَهُ رَجُلْ ــ : مَا كَانَ
 دَرَاهِمَ، قَالَ: مَا كَانَ قَمِيصُهُجْ قَالَ: سُنْبُلَانِيْ، قَالَّهُ كَمْ
 مُخْصِرَتَانِ، لَهُمَا قِبَالاَنِ(Y)
r ـ طَعَامُ عُنْمَانَ : عَنْ عَمْرِو بنِ أُمَئَةَ الضَّمْرِيُ قَالَ :
 وَإِنُي كُنُتُ أَتَشَّى مَعَ عُنْمَانَ خَزِيرَاً مِنْ طَبْخِ هِنْ أَجْوَدِ مَا

الرياض النضرة.
(Y) المصدر السابق نفسه.
(Y) الخزيرة: تطع اللحم تسلق حتى تنضج تماماً، نم ينر علهها الدقيت، وتعصد به، ثم يضاف لها السمن واللبن.

 أَكَلْتُ قَطُ، فَقَالَ: يَزْحَمُ اللَّهُ ابَنَ الخَطَّابِ، أَكَلْتَ مَعْهُ




 المُسْلِمِينَ، وَلَكِنُي آَكُلهُ مِنْ مَالِي، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنُي كُنُتُ مِنْ


أَلْنَنُهُ، وُلاَ أَغَلَمُ لِآَحَدِ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ تَبِعَةً .

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَامِرِ قَالَ: كُنْتُ أَفْطُرُ مَعَ



$$
\begin{align*}
& \text { تفرث: تتفتت. }  \tag{1}\\
& \text { الظلف: شدة المعيشة. }  \tag{Y}\\
& \text { الدرمك: الدقيت المنخول. }
\end{align*}
$$



 كَانَ عُمْرُ يُطِيِّ .

- عَنْ شُرَخْبِلَ بِنِ مُسْلِمْ قَالَ: كَانَ عُئْمَانُ ُـطْعِمُ









(1) الرياض النضرة.
(Y) و(Y) المصدر السابق نفسه.



 عَنْ مُوْلاَة لِعُتُمَانَ قَالَتْ : كَانَ عُئمَانُ يَصُومُ الدَّهُرَ وَعَنِ الزُّبُيَرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : كَانَ عُنْمَانُ يَصُومُ الدَّهرَ، وَيَقُومُ اللَّنَّلَ إِلاَّ هَجْعَةُ مِنْ أَوَّلِّهِ

وَعَنْ عُنْمَانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ التَّيْمِيُ، قَالَ : قُلْتُ



 وَعَنْ عُنْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ـ ـ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ








 الجُمُعَةِ الثَانِيَةِة (1)

ه ـ الَخَوُْ مِنَ اللَّهِ: كَانَ عُثمَانُ، رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ




رُوِيَ عَنْ ذِي النُّورَنْنِ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنِي بَيْنَ الَجْنَّةِ
 رَمَادَا قَبْلَ أَنْ أَغْلَمَ إِلَى أَيْهِهَا أَصِيرُ .

وَعَنْ أَبْي الْفُرَاتِ قَالَ: كَانَ لِعُنْمَانَ عَبْدْ فَعَالَ لَهُ :

 الآخِرَةِ
7 ـ الـجُودُ: كَانَ عُنمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَرِيَّا




 وَدَخَلَ فِيه، صَارَ يُنْقِقُ عَلَى الدَّغْوَةِ مِنْ مَالِهِ، وَلَنْ يُقَطْرُ

 لِلْمُسْلِمِينَ، وَتَجْهِيزَةُ جَيْشَ العُسْرَةِ
وَجَاءَتِ الفُتُحُ، وَجَاءَتِ الغَنَائِمُ وَأَمْوَالُ الخَرَاجِ فَلَمْ ليُعْ تَجهِيزُ جُيُوشِ الدَّغوَةِ، وَلاَ المَشُرُوعَاتِ بِحَاجَةِ إِلَى

الرياض النضرة.



















فَاقِبِّهُ، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدِ مَعُونَةَ لَكَ عَلَى

- عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَجِطُ النَّاسُ فِي زمَاْنِ أَبِي




















مِنْ عَامِلِهِ 1).
عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى: أَنَّ عُمْمَانَ بنَ عَفْانَانَ دُعِيَ

 وَأَغْتَّ رَقَبَّهُ

كَانَ عُمْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنُ، كَثِيْرَ السُوَّاَلِ غَنْ أَخْوَالِ




 البداية والنهاية
^ ـ الحَحِّاءُ: أَخْبَرَ سَعِيدُ بِنُ الحَاصِ أَنَّ عَائِشَةَ، وَعُنْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا بَخْرِ اسْتَأَذْنَ



 عُنْمَانَ، فَجْلَس، ، وَقَالَ لِعَائِشَةَ الجْمَمِعِي عَلَيْكِ ثِيَبَبَكِ،
 رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَكَ فَغِغَتَ لِأَبِي بَخْرِ وَعُمَرَ كَمَا فَزِغْتَ
 وَإِنُي خَشِيتُ إِنْ أَذِنتُ لَهُ عَلَى تِنَكَ الَحَالِ، لاَ يَبْلِنُ إِلَيَّ حَاجَتَهُ).
 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، مِنَّ الشُّجْعَانِ إِذْ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَّةِّهِ


 وَانْفِعَالاَتِهِ، أَوْ القُوَهُ جَانِبْ مَادِيْ وَالشَّجَاعَةُ أَمْزٌ مَعْنَوِيُّ

فَرُبُمَا كَانَ الجِسْمُ مَتِينَاَ قَوِيَّاً وَلَكِنْ لاَ يَجْرُؤُ صَاحِبْهُ السَّيْرَ




 أَمَامَهُ حَتَّى لَتَهَابُهُ الشُّجْعَانُ وَتَخَافُهُ الأَبْطَالُ، وَقَدِيمَاْ قَالَ



فَيُـْخـلـِفُ ظَـنَّكَ الـرَّجــلُ الـطَّرِيـرُ


وَلَمَا كَانَتْ قُوَةُ الـجِسْم وَبُنْيَتُهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَلاَ
 الرَّجُلَ الهَزِيلَ ذَا الْبُنِيَةِ الضَّعِيفَةِ أَنْ يَكُونَ قَائِنَاًَ مِغْوَارَارَا

يَخُوضُ غُبَارَ الحَزْبِ وَهُوْ يَبْبَبِمُ، وَيْنَنِّنِي وَسِنَانُ رُمْحِحِهِ



 مَتِينَة، فَبَدَنُهُ لاَ يُسَاعِلُهُ عَلَى الحَرْكَةِّة، وَجَسَدُهُ لاَ يَقْوَى عَلَى هَذَا، كَما أَنَنُ مِنْ غَيْرِ العَذلِ بَلِّ الظُّلُمُ كُلُّ الظُلُّلْ أَنْ نَنَّهِمَهُ بِالجُنْنِ

إِنَّ طَبِيعَةَ جِسْمَ عُتْمَانَ لاَ تُؤَهُلُهُ أَنْ يَكُونَ كَ كَأِبي
 الحَمْزَةِ، وَإِنَّ لِينَهُ لاَ يَجْعَلُهُ يَقُوُ مَعَامَ خَالِِدِ

فَالجُجْنُ إِذَنْ هُوْ الَخَوْفُ مِنَ النُّزَالِ وَهُوْ صِفَةُ لاَ



 مَعْرَكَّ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَهِّ، فَكَيْنَ يُتَهَمُ بِالجُجْنِّ، إِنَّ

مَنْ يَتَهِمُهُ لَيْسَ سِوَى مُغْرِضِ، أَوْ مُفْتَرِ وَإِذَا كَانَ قَذ








وَالشَّجَاعَةُ فِي القِتَالِ أَنْوَاغُ مِنْهَا:


 نُُُوسِ مُقَاتِلِيه وَمِنْ مَؤلاَعِ الحَمْزَةُ، وَعَليُّ، وَخَالِدُ

وَمِنْهُمْ أُولَئِكَ الرُجَالُ الأَشِدَّاءُ الأَقَوِيَاءُ أَضْحَابُّ

 لَهُ: الفَارِسُ المُعَلَّمُ، كَالحَمْزَةِ، رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِي


































 الأَمْرِ، وَبَايَّنَا، نَبِئَنَا

أَخْبَارُ السَمَاءِ، وَيُخْبرُنَا بِالكُتُبِ، وَيُرِينَا الآيَاتِ، وَحُقَّ














 فَضْرَبَ فِنْهِمْ خَالِذْ وَجَرَجْةُ مِنْ لَدُنِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى




بَلْ وَإِنَ المُجَامِلِينَ المُسْلِمِينَ لَيَرْغَبْونَ المِتَالَ تَخْتَ














تاريخ الطبري











 كَتِفْنْبِ (1)



البداية والنهاية - ابن كثير .

الحَدِيثُ عَنْهَا فِي كُلُ مَحْفَلِ تُزوَى فِيهِ أَحَادِيثُ الُبُطولَةِ،


 وَالضَّرَبَاتِ المُوجِعَةِ بِلأَغْدَاءِ، وَكَأَنَّهُ لاَ أَبَطَالَ غَيْرُهُمْ أَوْْ


 العَامَةُ حَقِيَتَهَا فَرَكَزُوا عَلَى ضَعْهِ
 الحَدِيثُ عَنْ نَمَاذِجَ أُخْرَى مِنَ الأَبْطَالِ يُعَادِلُونَ الَّذِينَ

 كَانُوا يَقِفُونَ بِجَانِبِ رَسُولِ اللَّهِ




























 هَذَا.



 رَخِيَ اللُّهُ عَهُ.

أَوَلاَ: خُرُوجُهُ لِلجِهَادِ فِي سَبِبِلِ اللَّهِ، وَخُضُورُهُ

 رَسُولِ اللَهِ
 وَلَنَّنَ بَغَدَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ كَلَامْ
 رَسُولُ اللَّ









 عَفَانَ، فَأَزسَلَ رَسُولُ اللَّهُ عُمْتَانَ

كَانَتْ تُرَيُشُ تَغْلِي كَالِمِزجَلِ، تَفُورُ وُتُزْبِدُ عَلَى




 الخَطْابِ بِذَلِكَك، وُقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ








إِنْ مَنْ يَقْبَلُ السَنَارَةً مَذِهِ فِي مِئلِ بِنَّكَ الظُّرْوِ





تَالِلَاً: الـِفَدَاءُ بِالنَّفُسِ : عِنْدَمَا حُوصِرَ عُنْمَانُ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي دَارِهِ طَلَبِ مِنْهُ المَارِقُونَ التَّنَازُلَّ عَنِ





 سَسِيِلِ ذَلِكَ.



 عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، رَخِيَ اللَّهُ عَنهُ

رَابِعَاً: المَالُ : إِنَّ المَالَ لَيُعَادِلُ النَّفْسَ، لِذَا ا قْتَرَنَ الجِهَادُ بِالَّنْسِسِ مَعَ الجِهَادِ بالمَالِ، وَرُبُمَا قُدُمَ عَلَنْهِ . قَالَ









 نُحْجِ





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النساء: الآية } 90 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الصف: الآية • ـ ـ با. }
\end{aligned}
$$

191



 مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَغَدَ هَلِّهِ).


## 



## الفصل الحادي عشر

## 


















 وَالرَاحَة










النُورَنْنِ كُلَهُ رَغَمْ أَنَهَا لَمْ تَظْهَز إِلأَ فِي مَزْحَلَّةِ قَلِيلَةِ فِي
















$$
1 \text { ــ الشُّورَى : }
$$

لَمْ يَكُنْ لِلُّورَى الَّبَي أَوْصَلَت عُنْمَانَ إِلَى الـِخلاَفَةِ









 المَّضْوِعِ r ـ







تَعَذَّى حَقَّهُ، وَحُخْمُهُ القَتُلُ عَلَى اغتِبَارِ أَنَّ الهُرْمُزَانَ




 الحَدُ لِلَّهِ لِذَا فَإِنَّهُ مِنْ حَقُ الْخَلِيفَةِ أَوْ لِمَنْ يُوكِلُ إِلْيْهِ هَذِهِ المُهِمَة مِنْ أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ أَوِ القُضَاةِة

إِنَّ الَعَمَلَ الَّذِي قَامَ بِهِ عُبَّدُد اللَّهِ بُنُ عُمَرَ تَعَدُ عَلَى
 زَمَامَ الأَنْرِ يَفْلِتُ إِذَا عَمِلُ كُلُ فَرْدِ عَلَى تَنْفِيذِ الأَخْكَامِ
 عُبَنُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ قَذ قَامَ بِالأَفْرِ مِنْ نَفْسِهِ لِذَا كَانَ لاَ بُدَّ مِنْ حِسَابِه وَالقِصَاصِ مِنُهُ وَالَخَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يُحَاسِبُّهُ

أَقَادَ أَمِيرُ المُمْوْمِنِينَ عُنْمَانُ قَاتِلَ الهُرْمُزَانِ وَهُوْ








 ضَسِيْتَهَا كَانَ خَلِيفَةَ المُسْلِمِينَ عَامْةَة
r ـ المَالُ:

زَادَ المَالُ كَثِيرَاَ فِي عَهِِْ أَمِيرِ المُوْْمِينِنَ عُنْمَانَ بنِ
عَفَانَ وَذَلِلَكَ لِ:




 وَوَارِدَاتِ الخَرَاجِ.



وَكَمَا زَادَتْ وَاِِدَاتُ بَبْتِبِ الْمَالِ كَذَلِكَ زَادَ دَخْلُ
الأَقَرَادِ وَذَلِكَ لِ:
 كَكُّةٍ الوَارِدَِاتِ











وَهَذَا جَانِبْ، اسْتَغَلَّهُ الأَغْدَاءُ عِنْدَمَا بَدَوُوا بِبَبُ

 الخَلِيفَةِ، وَتَرَاءَهُ، وَسَخَاءَهُ

وَالمَالُ نِفْمَةُ عَلَى صَاحِبِبِ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقُهِ، وَيُوَّدُ حَقَهُ، وَيَعْلَمْ أَنْ المَالَ مَالُ اللَّهِ يَسْتَخْلِفُ عَلْيْنِهِ مَنْ يَشَاءُ
















-غنت
إِنَّ المُجْتَمَعَ الإِنَاَِمِيُ لَمْ يَعْذ وَاحِدَاَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ






重


(1) سورة التوبة: الآية 9V.

يَسْتِعُوا إِلَى شَائِعَاتِ المُغْرِِِينَ أَوْ دِعَايَاتِ الأَغْدَاءِ عِنْدَمَا





 فِي المُجْتَمَعِ الإِسْنَاِميُ بِسَبَبِ دُخُولِ عَنَاصِرَ جَدِيدِّةٍ فِيْ



 لَدَيْهِمُ القُذْرَةُ عَلَى ذَلِكَ ـ حَسْبَ تَصَوْرِهِمْ وَغُرُورِهِمْ -. ع ـ الإِمْرَةُ
 لِكُلُ امْرِءء أَنْ يَقُومَ بِأَغْبَائِها .
سورة النساء: الآيتان ه ـ \&o.
 يَقُولُ: (مَا أَقَلَّبِ الغَبْرَاءُ وَلاَ أَظَلَّبِ الخَضْرَ


 قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مِنْيِبِ، يُمْ قَّ قَالَ : (يَا أَبَا ذَرْ إِنَّكَ


 ضَعِيفاَ، وَإِنُّ أُحِبُ كَكَ مَا أُحِبُّ لِنْفَسِي، لاَ تَأَمْرَنْ عَلَى

ولَيْنَ الضَّفُ هُنَا بِنَقْصِ فِي المُوَّةٍ أَوِ الشَّجَاعَةِ، إِذْ




$$
\begin{align*}
& \text { رواه مسلم. }  \tag{Y}\\
& \text { رواه مسلم. }
\end{align*}
$$


إِنَّ مَنْ تَتَوفَّرُ فِيهِ شُرُوطُ الإِمْرَةِ بُكَلَّفُ بِهَا دُونَ النَّظرِرِ

 قِيَادَةٍ رَعِيَّتِه.

لَمْ يَمْضِ عَلَى إِسْلَامِ خَالدِ بِنِ الوَلِّلِدِ أَكْتَرُ مِنْ




 مَعَّةَ، وَبَعْدَ أَنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ


 تِهَامَةَ إِلَى بَنِي جُذْيْمَةَ مِنْ كِنَانَةَ

 سَرَاةِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ، وَمْعَهُمْ ثَالَأُونَ فَرَسَاَ، وَأَمَرَهُ


 إِنْلَمِ عُمْرِو بنِ العَاصِ أَكْرَّرَ مِن سَنَةِ
 يَكُونَا أَفْضَلَ مِنْ أَبِي ذَرُّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُوِِ وَغَيْرِهِمَا



 وَعَمْرَا مِنْ بَنِي سَهُمْ

وَأَنَلَمَ أَبْو سُفْيَانَ صَخْرُ بنُ حَرْبِ يَوْمَ فَتِحِ مَكَّة،



 عَلَى نَجْرَانَانَ



 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.







 الجَزِيرَةٍ الفُرَائِيَّة


الفَارُوقِ، مَا زَادَ عَلَِْْهْ، إِلاَّ سَعِيَّ بنَ العَاصِ بَعْدَ مُلَّةٍ

 هَذِهِ التُهْمَةِ، ثُمَّ هَلْ مِنَ الحِكْمَةِ إِبْعَادُ الأَقْرَبَاءِ عَنِ العَمَلِ وَلَوْ كَانُوا أَهْـَلْ لَهُ، وَحِرْمَانُهُمْ بَلْ حِرْمَانُ الأُمَّةِ مِـنْ إِْعَانَاتِهِمْ وَكَفَاءَاتِهْمْ إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ بِهِ أَحَدْ . وَلَوْ كَانَ يَصِحُ ذَلِكَ لَمَا كَانَ المُسْوُولُونَ إِلاَّ مِنْ ذَوِي الإِنْكَانَاتِ الضَّعِيفَةِ وَلَكِنَّ الأَعْدَاءَ يُرَوُجُونَ مَا تَسْمَعُهُ اَذَانُهُمْ مِنْ قُلُوبِهـمْ الحَاقِدَةِ فَأَخَذُوا يُشِيعُونَ أَنَّ عُتْمَانَ قَذ أَغَّى الوِلاَيَاتِ لِأَقْرِبَائِهِ، وَقَذْ وَجَدُوا مَنْ يَسْتَمِعُ لَهُمْ مِنْ أَهُلِ
 وَالعَصَبِيَّاتِ الجَاهِلَّةِ

0 لاَ يُسَاسُ النَّاسُ عَادَةٍ بِعَصا وَاحِدَةِ، فَهُنَاكَ المُوْزِمُنُ الَّذِي يُحَافِظُ عَلَى سَلَامَةِ المُجْتَمَعِ وَعَلَى النُظَامِ، وَيَخْتَرِمُ الآَخِرِينَ، وَيبْذِلُ جَهْدَهُ فِي سَبِيلِ رَاحَةِ المُجْتَمَع، وَذَلِكَ
 وَلَكِنْ لاَ يَلْبَتُ أَنْ يَعُودَ إِلَى صَوَابِهِ تِلْقَائِيَاً حَيْتُ يَعِرفُ

خَطَأَهُ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ تَكْفِيهِ الإِشَارَةُة، وَهَنَا سَوَاءِ عِنْدَهُ




 وَكَانَ الفَارُوقُ، رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَدِيدَاَ، لِذَا اسْتَقَامَ الوَضْعُ تَمَامَاَ، فَالمُسْتَقِقيمُ لاَ تَصِلُ إِلَنِهِ الشُّدَةُ إِذْ كَيْنَ

 طَبْعِهِ، وَلِهَنَا وُجِدَتِ الحُحُودُ لِتَأْخُذَ النَّاسَ عَلَى الجَادَّةِ ،



فَلَمَا جَاءَ ذُو النَّورَيْنِ، وَكَانَ فِي طَبْعِهِ اللُّيُنُ، وَفِي
 شَيْء بَلْ شَعَرَ بِالطَمَأَنِينَة حَيْثُ رَأَى أَنَّ المُجْتَمَعْ سَلِيماً لاَ

سورة البقرة: الآية IV9.



 يَزْغَوْنَ

 رَسُولِ اللَّهِ











سَمَحَ ذُو النُورَيْنِ لِلصَّحَابَةِ بِالخُرُوجِ مِنَ المَدِينَةِ فَسَارَ الزَّبُيْرُ بُُ العَوَامِ إِلى البَصْرَةِ وَابْتَنَى لَهُ دَارَاَ فِيهَا، وَفِي الكُوفَةِ، وَفِي مِضْرَ، وَسَارَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى الكُوفَةِ وَبنَى لَهُ دَارَاَ فِيهَا، وَانْسَاحَ الصَّحَابَةُ فِي الأَمْصَارِّ ، وَكَانَت لَهُمْ أَمْلَكُ وَضِيَاعٌ، واجْتَمَعَ النَّاسُ عِنَدَهُمْ عَلَى

 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَنِهِ وسَلَّمَ .

وَكَانَ الفَارُوقَ شَدِيدَا عَلَى أَهْلِهِ، فَكَانَ إِذَا نَهَى عَنْ شَيْء جَمَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَهُمْ : إِنُي نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ إِلَيُْـمْ كَمَا يَنْظُرُ الطَّيْرُ إِلَى اللَّخْم، فَإِنْ وَقَعُتُم وَقَعُوا، وَإِنْ هِبْتُمْ هَابُوا، إِنُي وَاللَّهِ لاَ أُوتَى بِرَجُلِ مِنُمْ وَقَعَ فِيمَا نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْهُ إِلاَّ أَضْعَفْتُ لَهُ العَذَابَ لِمَحَانِـهِ مِنُّي فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّز . أَمَا ذُو النَّورَيْنِ فَكَانَ رَفِيقَا بِأَهْلِهِ، يُقَدُمُ لَهُمْ مِنْ
 وَلاَ يَرَى أَنْ يَعَعُوا بَعْدَ صِلَتِهِ لَهُمْ وَأُعْطِيَاتِهِ

وُجِدَ فِيْ عَهْدِ عُنْمَانَ عَنَامِرُ أَبَطَرَتْهُمُ النُغْمَةُ،









## الفصل الثاني عشر

## الفِنْتَةُ أَيَامَ ذِئِي الْنُوْرَيْنِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَغْدَ أَنْ زَالَتْ دَوْلَةُ نَارِسَ، وَدَخَلْ أَكْتُرُ إِنْنَائِهَا فِيْ










وَلَمْ يَكُنْ أَضْحَابُ الدُلِّانَاتِ الأُخْرَى بِأَقَلَ حِقْدَاً مِنَ



 وَكَذَلِكَ أَخَرَجَ الَفَارُوقُ نَصَارَى نَجْرَّ






 الفَارُوقِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّنِي دَكُّكُ عُرُوشَ طُغْيَانِ الكُفْرِ وَهَدَّ أَرْكَانَهُ فَأَكَارَ أَغْوَانَهُ

- ظَنَّ الأَغْدَاءُ أَنُهُمْ قَذ حَصَلُوا عَلَى مُبْتَغَامُمْ، وَقَذ


لِلْمُوْمِنِينَ، وَكَمْ يَقَنْ أَيْ حَادِبِ غَرِيبٍ.









 أَبَي بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا .






- أَاَارَ أَضْحَابُ العَصَبِّاتِ الجَاهِلِيَّةِ مِنَ المَجُجوسِ مَا


 أَمَلَ لَهُمْ فِي الَحَرَكَاتِ وَنَّغِضِ العُهُودِ.

وَأَتَارَ الرُوْمُ النَّصَارَى أَهْلَ الاسَكَنْدَرِيَّةِ عَلَى نَقْضِ


 الصُلْحَ، وَخَضَعُوا.

وَرَغْمَ ذَلِكَ فَإِنَّه جَرَتْ فُتُوحَاتٌ جَدِيدَةٌ، وَتَوَسَعَتْ


 الوَسَائلِلِ وَفِغلَا كَانَتِ الفِتْتُةُ

الفِتْتُةُ
وَكَانَ رَأُسُ الـفِتْنَةِ، وَالـمُحَرِّكَ لَهَا رَجُلْ يُـْعَى
 عَقِيَةِ المُسْلِمِينَ الَّتِي هيَ سَبَبُ قَوَتْهِمْ وَدَعَامَةُ تَمَاسُكِهِمْ،
 وَبَدَأَ بِدِرَاسَةِ المَوْضُوعَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ طَرْحُهَا لِتَحقِيتِ هَدَفِهِ، وَاسْتَمَرَّ فِي ذَلِكَ عِدَّةَ سَنْوَاتِ لِلَّهُويَّةِ، فَلَمَّا تَتَّ لَهُ
 الإِنْلَمَ، وَبَرَزَ فِي ثِيَابِ أَهْلِ الفِكِر، وَمَشَى فِي الأَزِْ يَطْرَحُ أَفْعَارَه عَلَى الـعَامَّةِ، وَالأَغْرَابِ، وَيُلْقِيهَا عَلَّى

 مَوْقِفَ المُتَعِالِمِ. وَمِمَا كَانَ يُلْقِيهِ فِي سَبِيلِ إِفْسَادِ عَقِيدَّةِ المُسْلِمينَ : عَجِيبُ مَنْ يَعْعُمُ أَنْ عِيَسى يَرْجِعُ، وَيُحَذُبُ بِأَنَّ مُحَمَّدَا يَْجِعُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ :
 بِالعَوَدَةِ وَالرُجُوِع مِنْ عِيسَى، وَهَكَذا بَدَاَ بِالتَّشْكِيكِ فِي


سورة القصص : الآية هـ.

الأَمْصَارِ لاَ يَعْرِفُونَ الفَلْسَفَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِّ، وَالبَّدُوُ الَّذِينَ


 تَفْسِيرَ الآيَاتِ، وَيَفْتِرِي الَكَذِبَ.

اتَتَخَذ هَذَا اليَهُودِيُّ مِنْ عَلِيُّ دَرِيئةَ لَهُ يَقِي نَفْسَهُ بِهَا حَتَّى لاَ يَظَهَرَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيُقَالُ: إِنَّهُ يُهَلُمُ مُ بَلْ لِيُقَالُ :

 عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ عَلِيًّا لاَ يَغْرِفُ






 النَّنَاء، فَعَذَّ عَلِيَّا الصَّحَابِيَّ الوَحِيدَ الَّنِي يَعُرِفُ كِتَابَ اللَِّ















 هُوَ الرُغْدُ















 وَنَقْدُ الحَلِيفَةِ إِنَّمَا هُوْ نَقْدُ مَنْ يُمَتُلُ الخَلِيفَةُ سَوَاءُ أَكَانَ


عَلَيْهِ هُوْ : الضَّغفُ (الْلُينُ)، وَتَقْدِيمُ أَقْرِبَائِهِ لِلْوِلاَيَاتِ، وَمَنحِهِمُ الأُغطِيَاتِ، وَكُلُ مَا يَدَورُ حَوْلَ هَذِهِ النُّقَاطِ الثَّلَبِ، وَقَذ بَيَّنَا كَذِبَ هَذِهِ الادُعَاءًاتِ، فَقَذْ كَانَ أَمِيرُ المُوْمِينَ عُتْمَانُ حَلِمَاَ وَلَمْ يَكُنْ ضَعِيفَاَ، وَأَنَّ الوُلاَةَ كَانُوا عُمَالاَ قَبْلَ إِْرَتِهِ وَأَنَّ الأُغُطِيَاتِ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ الخَاصُ صِلَةَ لِلِّحَمِّ، وَقَذْ كَانَ ذَا مَالِ وَفِيرِ، وَتِجَارَتْهُ الرَائِجَةُ تَمُدُّ ذَاكَ المَالَ بِمَزِيدِ مِنْهُ .

نُمُو بُذُورِ الشَّرٌ :
بَدَأَتْ بُذُورُ الشَّرِ تَنْمُو، وَأَخَذَت تَظْهَرُ عَلَى السَّظِ
 فِي الحُوفَةِ، وَبَدَاً الحَدِيتُ عَنْ وَالِيهَا سَعِيدِ بنِ العَاصِ ُُمَّ انْتَقَلَ المَوْضُوعُ إِلَى أَمِيرِ المُمُوْمِنِينَ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ وَذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةِ العَامَّةِ مِنَ النَّاسِ وَالأَغْرَابِ، وَأَخِّابِ
 الحَدِيتَ بِالسُوء مِنْ أَضْحَابِ المَصَالِحِ عَنِ السُّطَّةِ إِذَا فُسِحَ المَجَالُ . وَكَانَ مِنْ المُتَحَدُثِينَ : مَالِكُ بُنُ الحَارِبِ
 النَّخِعيُّ، وَزِيَادُ بُنُ صَوْحَانَ العَبْدِيُّ، وَجُنْدُبُ بنُ زُهَيْرِ


 سُنَّاتِ عَكَى إِمْتَّهِ








 فِي الأَمْصَارِ، وَيَزِيدُ فِي إِضْرَامِ نَارِ الفِتْتَة.




العَاصِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِر، وَدَعَا عَمْرَو بَنَ العَاصِ،




 وَأَثِيرُوْا عَلَيَّ

فَقَالَ لَهُ عَبُد اللَّهِ بنُ عَامِرِ : رَأَيِي كَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِيْنِينَ
 حَتَّى يَذِلُوا لَكَ، فَلَا يَكُونُ هِمَّةُ أَحَدِهِمْ، إِلاَنَّ نَفْسَهُ، وَمَا هُوْ









تُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَغِّ، فَقَالَ: مَا رَأَيْكَ؟


 أَنَكَ قَذْ رَكِبْتَ النَّاسَ بِمَا يَكْرَهُونَ، فَاعْتَّ

 الجِذُ مِنكَ! فَأَنْكَتَ عَنْهُ دَهْرَاَ، حَتَّى إِذَا تَفَرَّةَ القَوْمُ، قَالَ عَمُوْ : لاَ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ المُوْْمِينِيَ، لَأَنَتَ أَعَزُ عَلَيّْ




وَفِي رِوَايَةِ أَنَّ عُنمَانَ جَمْعَ أُمَرَاءً الأَجْنَادِ : مُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَعِيدَ بنَ العَاصِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بنَ عَامِرِّ



أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ أَمْزَاء أَجْنَادِكَ فَيَكْفِيكَ كُلْ رَجُلِّ مِنْهُمْ


 عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِدِ أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا أَسْخَطَهُمْ


تُمَّ قَامَ عَمْرُو بنُ العَاصِ، فَقَالَ: يَا عُتُمَانُ إِنَّكَ قَذ

 وَامْضِ قُدُمَاَ، فَعَالَ لَهُ عُتْمَانُ: مَالَكَ قَمِلَ فَرْوُكَّا أَمَذَا الجِدُ مِنْكَ! فَأَسْكَتَ عَمْرَاَ، حَتَّى إِذَا تَفَرَّقُوا، قَالَ


 أَذْنَع عَنكَ شَرَاًَ. فَرَدَّ عُنمَانُ عُمَالَهُ عَلَى أَغْمَالِهِمْ، وَأَمَرَمُمْ











 نَبْلُغَ مَا يُرِيدُونَا

وَقَامَ أَبْر مُوسَى، نَتَكَلْمَ بِالكُونَةِ، نَقَالَ: أَئَهَا النَّسُ،




لِعُنْمَانَ بنِ عَفَّان؛ قَالُوا: عَلَى السَّمِع وَالطَاعَهِ لِعُمْانَّ
وَكَانَ أَمِيرُ المُوْْمِينِيَ عُنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ قَذْ كَتَبَ إِكَى

 مَنِ اخْتَزتُمْ، وَأَغْفَيْتُعُمْ مِنْ سَعِيدِ، وَاللَّهِ لَأَفْرُشَنَّكُمْ


 أَنْزِلُ فِيهِ عِنْدَ مَا أَخْبَتُمْ، حَتَّى لاَ يَكُونَ لَكُمْ عَلَيَّ حُجَةُ

عَطْنُ ذِي النُّورَنِنِ :
وَكَانَ مُعَاوِيَةُ قَذ قَالَ لِعُنْمَانَ غَدَاةَ وَدَّعَهُ وَخَرْجَ: يَا

 فَعَالَ: لاَ أَبِعُ جِوَارَ رَسُولِ اللَّهِ




 حَسْبَ اللَّهُ وَنْمَ الوَكِيلِ. الحَرَكَةُ:
لَكَا بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بَن سَبَّا خَبَّ عَزْلِ سَعِيدِ بِنِ العَاصِ


















وَأَسَْلَ عُنْمَانُ إِلَى الكُوفِيِينَ وَالبَضْرِيِنَ، وَنَادَى
 أَضْحَـابُ رَسُولِ الــــــِ




 شَرِيكِكُمْه.





وَقَالُوا: أَتَمَمَ الصَّلَةَ فِي السَّفَرِ، وَكَانَتْ لاَ تُتَّمَ، أَلاَ وَإِنْي قَدِمْتُ بَلَدَاَ فِيهِ أَهْلِي، فَأَتْمَمْتُ لِهَذِيْنَ الأَمْرَيْنِ، أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعْمْ

وَقَالُوا: وَحَمَيْتَ حِمَتى، وَإِنُّي وَاللَّهِ مَا حَمَنِّتُ،

 لِصَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ يَخْمُونَهَا لِيَلَا يَكُونَ بَيْنَ بَيْنَ مَنْ يَلِيهَا وَبَّينَ



 قَالُوا: اللَّلُمَّ نَعَمْ

وَقَالُوا: كَانَ القُرَآنَ كُتْتَاَ، فَتَرَكْتَهَا إِلأَ وَاحِدَاً، أَلاَ وَإِنَّ





 قَالُوا: اللَّلُمَّمَّعَمْ



 فِفي اسْتَفمَالِهِ أُسَامَةَ، أَكَذَاكَ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. يَعِيبُونَ لِلنَّاسِ مَا لاَ يُفَسْرُونَ .

وَقَالُوا: إِنُي أَغْطَيْتُ ابنَ أَبِي سَزِحِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْه،




 لَمْ يَمِلْ مَعَهُمْ عَلَى جَوْرِ، بَلْ أَخْمِلُ الحُقُوقَ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا إِغَاؤُهُمْ فَإِنُ مَا أُغْطِيهِمْ إِلاً مِنْ مَالِي، وَلَا أَسْتَحِلُ أَمْوَالَ









 وَتَاُُوا: أَغْطَيْتَ الأزضَ رِبَا







وَجَعَلَ وَلَدَهُ كَبَغِِ مَنْ يُعطِي، فَبَدَاً بِبْني أَبِي العَاصِمر
 فَأَخَذُوا مِانَةَ أَلْفِ، وَأَغْطَى بَنْي عُنْمَانَ مِئلَ ذَلِكَ، وَقَسَمَ فِي بَنْي العَاصِ، وَفِي بَنْي العِيصِ، وَفِي بَنْي حَزِبِ




 ضَرَبُوا كَالحُجَجِج فَنَزَكُوا قُزبَ المَدِينِّةِ (r)

إِنْ أَهْلَ البَاطِلِ لاَ يَسْمَعُونَ الحَقَّ وَإِنْ سَمِعَنْهُ آَذَانُمُم

 اسْتَمَرُوا فِي تَصَرُفَاتِهِمْ وَكَلَامِهِمْ، فَأَزَسَلَ الخَلِيفَةُ بَعْضَ الصَحَابَةِ إِلَى الأَمْصَارِ يَسْتَطْلِعُونَ آَرَاء النَّاسِ، وَيَعْرِفُونَ

من خلانة عثمان.
تاريخ الطبري

أَخْبَارَ المُسْلِمِينَ وَمَوْقِفَهُمْ. فَقَذْ بَعَتَ مُحَحمَدَ بَنَ مَسْلَمَةَ




 أَمَرَاعَهُمْ يُقْيِطُونَ بَيْنَهُم، وَيَقُومُونَ عَلَّيْهِمْ

وَامْتَبُطَاً النَّاسُ عَمْارَاًَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَدِ اغْتِيلَ فَكَمْ


 وَسُودَانُ بنُ حُمْرَانَ، وَكِنَانَةُ بنُ بِشرِ . المُسَابَقَهُ :

رَأَى عَبُدُ اللَّهِ بنُ سَبَّا أَنَّ النَّائِجَ قَرِيبَة، وَأَنَّ التَّخطِيطِ




جَرَت أَخْدَاثْ بِالمَدِينِةِ وَهُوَ بَعِيذُ عَنْهَا ـ كَمَا ذَكَرْنَا ـ بَلْ
 مِضْرَ حَيْثُ يُقِيمُ هُوَ فِي شَهْرِ رَجْبَبْ عَامَ





 لِلْخَلِينَةِ، أَنْتَى فِيهَا عَلَى الوَفْدِ، وَانْتَغْفَرَ اللَّهُ، وَبَكَىَ وَأَبْكَى النَّاسَ، وَانْصَرَفَ الِضضِرِيُونَ رَاجِعِينَ إِلَى بِلَادِهِمْ .

لَمْ يُرُقِ المَوْضُوعُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ سَبَّأ. وَلَْْ يَرْضَ عَمَّا قَامَ بِدِ المِضِرِيُونَ بَلْ عَدَهُمْ أَضْحَابَ عَاطِفَةِ وَلِينِ، وَقِّذ
 المُمَشَاغِبِينَ أَوِ المُمَنَاقِشِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ مُخْتَنَّكِبِ

 الاتْقَاقُ عَلَيهِ، وَأَخَذَ يُرَاسِلُ رِجَالَهُ لَتَتِيْتِ ذَلِكَ

## الفصل الثالث عشر

## مَقْتَلُ أَمِيِر المؤْمِيْنِّنَ ذَنْيَ النَّورَيْنِ




 وَأَبُو عَمْرِو بِنُ بُدَيْلِ بنِ وَرَقَاءً الـُخْزَاعَئّ، وَسْوَادُ بُنُ


 يُعْلِمُوا النَّاسَ بِخُرُوجِهِمْ إِلَى الحَزْبِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا











 الزُبْيَريَ ${ }^{(r)}$

لَمْ يَغْلَمْ أُمَرَاءُ الأَنْصَارِ عَدَدَ النَّاقِمِينَ، وَلَمْ يَتَصَوَرُوُوا




يلاحظ أن مولاء جميعاً مناكير، لم يعرف واحد منهم في موتف إلا في الفتنة.

تاريخ الطبري

إِلَى المَدِينَةِ لِتَمْنَع أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ الفِئَةِ المَارِقَةِ.
وَصَلَ المُنْحَرِفُونَ إِلَى مَقْرُبَةِ مِنَ المَمِيْنَةِ، وَعَلَّى












قَالُوا: اذْهَبَا، فَدَخَلَ الرَّجُلَانِ المَدِينَّةِ، فَلَقِيَّا أَزْوَاجَ
 البَّنتَ، وَنَسْتَغْيِي هَذَا الوَالي مِنْ بَعْضِ عُمَّالِّنَا، مَا جِئنَا


وَنَهَى، وَقَالَ: بَيْضْ مَا يُفْرِخَنَ، فَرَجَعَا إِلْيْهُم.





 وَسَعِيُد بنُ العَاصِ، وَعَبْدُ الرَّخمَنِّ بُنُ عَتَّابِ بِنِ أُسَيْنِّ،

 وَقَعَ الخَوْفُ فِي نُفُوِيهِنْ.

فَاجْتَمَعَ نَفَرْ مِنْ أَهِلِ مِضرَ فَأَتُوا عَلِيَّاً، وَمِنْ أَهْلِ






السَّيْنَ، لَيْسَ عَلَنِهِ قَمِيْنَ وَقَذْ سَرَّح ابنْهُ الحَسَنَ إِلَى عُتُمَانَ فِيمَنِ اجْتَمَعَ إِلَنِهِ فَالْحَسَنُ جَالِسْ عِنْ



 صَحِبَكُمُ اللَّهُ قَالُوا: نَعَمْمُ فَانْصَرَفُوا: مِنْ عِنْدِهِ عَلَى ذَلِكَ

وَأَتَى البَضْرِيُونَ طَلْحَةَ، وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى إِلَى





 لَهُ، فَصَاحَ بِهِمْ، وَاطَرَدَهُمْ، وَقَالَ : لَقَذْ عَلِمَ المُمْسِلمُوْنَ أَنَّ جَيْنَ ذِي المَزْوَةِ، وَذِي خُشُبِ، وَالأَغْرَصِ مَلْعُونُونُ

عَلَى لِسَانِ مُحَمْدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ.





 فِي مَواضِمَ عَسَاكِرِهِم، وَأَحَاطُوا بِعْنُمَانَ، وَقَالُوا: مَنْ كَنْ يَدَهُ نَهُو آَيْنُ .









بِمَا لَقِيَ أَهْلُ مِصْرَ، وَقَذْ سِرْتُمْ مَرَاحِلَ تُمَّ طَوْيتُمْ نَخْوَنَا؟
 شِئْتُمْ، لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرَّجُلِ، لِيَعْتَزِلَنَا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يُصَلُّي بِهـْمَ، وَهُمْ يُصَلَّونَ خَلْفَهُ، وَيَغْشَى مِنْ شَاءَ عُثْمَانَ، وَهُمْ فِي عَينْهِ أَدَقُق مِنَ التُرَابِ، وَكَانُوا لاَ يَمْنَعُونَ أَحَدَاَ مِنَ الحَلاَمِ، وَكَانُوا زُمْرَاَ بِالْمَدِينَةِ، يَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ الاجْتِمَاعِع (1)

وَأَمَا الأَمْرُ الَّذِي أُبِرْمَ بِالِمَدِينَةِ فَهُو دَعْوَى يَدَّعِيهَا الوَفْدُ المَصْرِيُّ فَيَعُودُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا يَعُودُ الآخَرُونَ، وَيَعْرِفُونَ المَوْضُوعَ لَأَنَّ الَجَمِيعَ قَذْ أَبْرَمُوهُ مَعَاَ وَيَعُودُونَ بِنَاء عَلَى علْمِهِهْ بِمَا جَرَى . ادَّعَى الوَفْدُ المِمْرِيُّ أَنَّهْمْ بَيْنَمَا هُمْ فِي الطَرِيقِ أَثْنَاءَ عَوْدَتِهْمْ إِلَى بِلَّدِهِمْ رَاضِينَ إِذْ هُمْ بِرَاكِبٍ يَتَرَّضُ لَهُمْ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيتَتَيَنْهُمْ، قَالُوا لَهُ مَالَكَ؟ إِنَّ لَكَ لَأَمْرَأَ، مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ : أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ المُمُْٔمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ . فَفَتَُّوهُ فَإِذَا هُمْ بِكِتَابِ غَلَى لِسَانِ الَخِلِيفَةِ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ، إِلَى عَامِلِهِ بِمِعْرَ أَنْ يُصَلّْبُمْمْ










 فِيكُمْ كِتَابَا قَطُّ






إِلَهَ إِلَا هُوَ مَا كَتَبْتُ وَلاَ أَبَلَنْتُ وَلاَ عَلِمْتُ. قَالَّ : وَقَذ تَعْلَمُونَ أَنَّ الكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِّ، وَقَذْ يُنْقَّ





 دَارِهِ، وَكَانَ قَذْ عَادَ إِلَيْهَا.

## النَّجْدَةُ:

وَكَتَبَ عُنْمَانُ إِلَى الأَمْصَارِ يَسْتِمْدُهُمْ: بِّنِّمْ اللَّهِ

 مَضَى وَقَذْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، وَخَلَّفَ فِينَا كِتَابَهُ، فِيْهِ





الشُّورَى عَنْ مَلِجِ مِنْهُمْ وَمِنَ النَّاسِ عَلَيَّ، عَلَى غَيْرِ طَلِبِ










 يُظْهِرُونَ، فَمَنْ قَدِرَ عَلَى اللَّحَاقِ بِنَا فَلْنَلْحَقْ .

فأَتَى الكِتَابُ أَهْلَ الأْمصَارِ فَخَرْجُوا عَلَى الصَّغِبِ


 السَكُونيَّ، وَخَرَجْ مِنْ أَمْلِ الُحُوفَةِ القَعْعَاعُ بُنُ عَمْرِوِ

الحِصَارُ:













 ابغني الكتاب: احضره لي. وكان موضوع الكتاب فرية، عرضد















=







 يَعُدُونَ القِرَاءَةً مِنَ المُضْحَفِ عِبَادَة












 لِآَحَحِّ

وَطَلَبَ المُنْحَرِفُونَ العِلَلَ لِنْهُجْوم عَلَى الخَخِلِيفَةِ فَكَمْ









 عَيْنِ، لاَ نَتْرُكُهُ يَأَكُرُ وَلاَ يَشْرَبُ، فَرْمَى بِعْمَامَتِّهِ فِي

## الدَّارِ، وَقَالَ: قَذ نَهَنُ فِيمَا أَنْهَتَنِي فَرَجَعْ

وَجَاءَت أُمُ المُوْْمِينِنَ أُمُ حِبيبَةَ عَلَى بَغْلَةِ لَهَا بِرِحَالَةِ





 تُقْتَلُّ، فَذَهَبُوا بِهَا إِلَى بِيْتَها.

فَبَلَغَ السَّفَهُ عِنْدَ مَؤلاءِ المَارِقِينَ حَدَّاً كَبِيرَا أَبَعَدَهُمْ

 وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَلِيُمَحْصَ الَّذِين آَمْنُوا وَيْمْحَقَ الحَافِرِينَ، لِيْهِلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَة وَيَخْيَا مَنْ حَيُي عَنْ بِيْةَة

سَارَتْ أُمُ المُؤْمِينَ عَائِشَةُ بِنْتُ الصُدُّيقِ إِلَى الحَجُّ
وَطَلَبَ الَخَلِيفَةُ عُنمَانُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَبَّاسِ أَنْ يَحُجَّ

بِالنَّاسِ هَذَا الحَامِ، وَكَانَ عَلَى بَابِ دَارِ الَخْلِيفَةِ مَعَ أَبْنَاءِ

 وَصَلَتْ الأَخْبَارُ إِلَى المَدِينَةِ بِأَنَّ المَلَدَ قَذْ دَنَا مِنَ












 السَّكُونيُّ الخَلِيفَةَ، وَكَذَلِكَ ضَرَبَهُ كِنَانَهُ بُنُ بِشُرِ بِنِ عَتِّابِ

التُّجَيبِيُ، فَقُتِلَ الخَلِيفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ : بَلْ قَتَلَهُ


 أَمُرُ اللَّهِ قَدَرَاَ مَقْدُورَاً.

كَانَ قَتُلُ الخَلِيفَةِ الرَّاشِدِيُّ النَّالِبِ عُنْمَانَ بِنِ عَفَانَ،



 وَعِشْرِينَ سَنَة .


رَحَى المَعْرَكَةٍ




















القِرَاءَةَ فِي المُضْحَفِ مِنَ العِبَادَةِ ـ وَكَانَ التَوُُْ الَّذِينَ
 أَحَدْ مِنَ البَابَ، وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَى الدُّخُخُوِي جَاءُورا بِنَارِ،
 اخْتَرَقَ الحَشَبُ خَرَّتِ السَّقِيفَةِ عَلَى البَابِ، فَنَّارَ أَهْلُ
 مَنْ بَرَزَ لَهُمُ المُغِيرَةُ بنُ الأَخْنَسِ، وَهُوْ يَرْتَجْزُ : قَذ عَلِمْتَ جَارِيَة عُطْبُولُ ذَاتُ وِشَاحِ وَلَهَا جَدِيلُ
 بِصَـارِمِ لَنْسَس بِـذِي فُـُـولِ
وَخَرَجَ الحَسَنُ بنُ عَلِيْ وَهُوْ يَقُولُ:


وَخَرَجَ مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةَ وَهُوَ يَقُولُ:
أَنَا ابــُن مَـنْ حَـامَـى عَـلَــــهِ بِـأُحــن

r7.

وَخَزَجْ سَعِيُ بُنُ العَاصِ وَهُوْ يَثُولُ:




فَكَانَ آَخِرَ مَنْ خَرَجْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الزُبُبَيْرِ، وَأَمَرْهُ










$$
\begin{equation*}
\text { سورة طه: الآيتان: } 1 \text { - r. } \tag{1}
\end{equation*}
$$






 مَزْوَانُ يَوْمَذِذ وَنَادَى : رَجُلْ رَجُلْ، فَبَرَّزَ لَهُ رَجُلْ مِنْ بَبِي لَيْبِ




 فَبَرَزَ لَهُ رَجُلُ فَاجْتَلَدَ، وَهُوَ يَقُولُ :
 مِــنَ الـــحــــــــاةِ آَيـسِس

سورة آل عمران: IVT
سورة غافر: الآية I乏.

فَأَجَابَهُ صَاحِبُهُ . .. . وَقَالَ النَّاسُ : قُتِلَ المُغِيرَةُ بنُ
 عَبْدُ الرَّخْمَنِ بنُ عُدَيْسِ : مَالَكَّ؟ قَالَ : إِنُي أُتِيتُ فِيمَا

 الأَسْلَمِيُ، وَاقْتَحَمَ النَّاسُ الدَّارَ مِنَّ الدُّورِ الَّبِي حَوْلَّهَا







 وَيُهِينَ أَهْلَ الشَّقَاءِ.

فَخَرَجْ، وَقَالُوا: مَا صَنَغنتْ فَقَالَ: عَلِقْنَا وَاللَّهِ،



فَقَالَ : لَيْيُّ، فَقَالَ: لَسْتَ بِصَاحِبِ، قَالَ : وَكَيْتَ؟ فَقَالَ :







 فَوَاللَّهِ إِذْ سَلَتْتُمُوهُ لاَ تُغْمِدُوهُ، وَيْلَكُمْ إِنَّ سُلْطَانَكُمُ اليَوْمَ




وَكَانَ اَخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَنْهِ هِمَّنْ رَجَعَع إِلَى الـَّوْمِ
 تَغْضَبُ! هَلَ لِي إِلَيْكَ جُزْمُ لاَ أَذْكُرُهُ أَخَذْتُهُ مِنْكَ، فَنَكَلَ

فَلَمَا خَرْجَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَخْرِ، وَعَرَفُوا انْكِسَارَهُ ثَارَ

 المِضْحَ، فَانْتَقَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَسَالَتْ عَلَنِهِ الْدُمَاءُ، وَجَاءً سُودَانُ بُن حُمْرَانَ لِيَضْرِبَهُ فَانْكَّتَ عَلَيْهِ نَائلَةً ابْنَةُ الْفَرَافِصَةِة، وَاتَعَتِ السَّيْفَ بِيَدِهَا، فَتَعَمَدَهَا وَنَفَحَ أَصَابِعَهَا، فَأَطَنَّ
 العَجِيزِة، وَضَرَبَ عُنْمَانَ فَقَتَلَهُ، وَدَخَلَ أَغْلِمَةُ لِعُنْمَانَ مَعَ القَوْمِ لِيْنُعُرُوهُ - وَقَذْ كَانَ عُنْمَانُ أَغْتَ مَنْ كَفَّ مِنْهُمْ - فَلَمَّا

 البَيْتِ، وَأَخْرَجُوا مَنْ فِيهِ، ثُمْ أَغْلَقُوهُ عَلَى تَلَانَةِ تَثَلَى . فَلَمَّا



 بِهِ غُلَلْمَ لِعُْمَانَ فَفَتَلَهُ، وَقُتِلَ، وَتَنَادَى القَوْمُ أَبْصَرَ رَجُلْ

مَنْ صَاحِبُهُ، وَتَنَادَوْا فِي الدُارِ : أَذِرِوا بَيْتَ المَالِ لاَ تُسْبَقُوا









 عُتْمَانَ، وَانتَصَرَ لَهُ وَلِلانْلَامِ، وَقِيلَ لَهُ إِنَّ القَوْمَ نَادِمُونَ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) التانئ: المقيم. } \\
& \text { (Y) سورة سبا: الآية عه. } \\
& \text { (Y) سورة يَس: الآية -0 }
\end{aligned}
$$

رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ، وَخَلَفَ عَلَينَا بِخَيْرِ، وَقِيلَ : نَدِمَ القَوْمُ،

.





لَمَا قُتِلَ عُمْمَانُ خَافَ النَّاسُ مِنْ دَفْيِه فَبِقِيَ دُونَ دَفْنِّ ،


 مُطْعِمِ، وَتَبْعَتْهُمْ نَائِلَةُ مَعَ غُلَامِ لِهُ بِسِرَاجِ اسْتَسْرَجْتُهُ

بِالبقِيِع
لَمَا حُصِرَ عُمَانُ الحِصَارَ الأَخِيرَ جَاءَ المُؤَذُنْ سَغُدُ القَرَظَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحشر: الآية } 17 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تاريخ الطبري }
\end{aligned}
$$

Yqท








فَقَذْ يُصَاِِنُ بَاغِي الَخْيْرِ حَابَجَهُ
فِيبَا وَيَأْوِي إِلَنْهَا الذُذُرُ وَالحَسَبُ

لاَيَسْتَوِي الصُذَقُ عِنْدَ اللَّهِ وَالكَذِبُ




حبيب: يقصد حبيب بن مسلمة الفهري، وكان قد جاء بجيش من الشام لنصرة عثمان. ديوان حسان.



 وَقَالَ أَنْضاً:




إِنْ تُتْبِكُوا نَجْعَلْ قِرَى سَرَاوَتُكُمْ







## 


مُسْتَتِعِري حَلَّقِ المَاذِيْ قَذْ شَفَعَتْ

بَلْ لَنْتَ شِيْرِي وَلَيْتَ الطُطْيُ تُخْبِرْنِي

ضَحُوا بُأَنْمَطَ عِنْوَانُ السُـُجْودِ بِبِ







قَذْ يَنْفُعَ الصَّبْرَ فِيْ المَكْرُوْ أَخْيَّنَا

شُـُوا السُُّونَ بِنَّنٍ نِي مَنَاطِقِكُمْ
حَتَّى يَحِيْنَ بِهَا فِيْ المَوْتِ مَنْ حَانَا



وَقَال أَيْضَا:

إِنُي عَجْبْتُ لِمَنْ يَبْكِي عَكَى الدُمَنِّ













## قَذْ جَمَعَ الـِحْمَ وَالتَّقْوَى لِمِعَصَمْةِ




لَمَا حُصِرَ عُنمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَاءَ بَنُو عَمْرِو بنِ عَوْف إِلى الزُبَيْرِ بنِ العَوَّامِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَخْنُ

 كَكَ أَخُوكَ: إِنَّ بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ جَاؤُوني، وَوَعَدُونِي

 فَعَلْتُ، وَإِنْ شِئنتَ انْتَظَزتُ مِيعَادَ بَنْي عَمْرِ
 الزُبَبِرِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الحَمْنُ لِلَّهِ الَّذِي عَصَمَ أَخِيُ

الأبن: العيوب.






 غَضْبَانَ أَسِفًاً: أَوْفَتْ بَنُو عَمْمِرو بِنِ عَوْنِ نَذْرَمَا





















مِنْ خَنْرِ خِنْدِنَ كُلُهَا بَـْـَدَ الَّذِي





حَاثَابَبْنِي عَمْرِو بنِ عَوْنِ إِنَّهُمْ












(1) أي بعد مقتله سيكون شر كثير .

## 



















## 








وَثْفَةُ تَدَبِرٌ :








الفَوْضَى، وَيُحَاصِرُونَ دَارَ الَخَلِيفَةِ، تُمَّمَ يَقْتَحِمُونَهَا،







إِنَّ الأَغْدَاء الَّذِينَ وَجَهُوا سِهَامَهُمْ عَلَى الصَّدُيقِ لِأَنَّهُ








 الأَغْدَاءَ فَسَدَّدُوا رَمْتَهُمْ، وَجْعَلُوا هَدَفَهُمْ أَمِيرَ المُوْوْمِنِينَ

عُنْمَانَ حَتَّى نَالُوا مِنْهُ، ثُمَّ جَعَلُوا مِنْ مَقْتَلِهِ سَبَبَاً لِلطَّنْنِ





 وَاسْتَنْتَجَ المَاكِرُونَ مِنْهُمْ أَنَّ الإِسْنَامَ قَذْ جَاءَ لِلَبَدُوِ وَبِذَا







1 ـ أَظْهَرَ اليَهُودِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَبَّأ الإِنَّاَّهَ، وَاتَخْذَ أُسْلُوبَ المَكْرِ والخِدَاعِ، وَهُوْ أُسْلُوبُ لَمْ يَغْرِفُهُ العَرَبُ الِّبُ



الأَغْرَابِ، وَاسْتَقَرَ مَعَ العَامَّةِ، وَاتَّخَذَ مِنْ أَوَائِلِ الصَّحَابَةِ
 وَيُعَظُمُهُ، وَيَفْترِي عَلَى لِسَانِهِ أَقْوَالاَ، وَيَّعِي لَهُ أَفْعَالاً،
 كَمَا اتَّخَذَ مِنَ السَّفْلَةِ حِرَابَا يُوَجُهُهُا إِلَى هَدَفِهِ، وَسِهَامَاًْا يَرْمِي بِهَا مَنْ يُرِيد، فَكَانَ يُحُرُكُهُمْ فَيَتَصَرَفُونَ كَمَا يَرْغَبُ
 يَكُنْ هَذَا اتُهَامَاَ لَهُمْ، بَلْ هُوْ صِفَةُ مُلْتَصِقَةٌ بِهِمْ، وَقَذ رَأَنْنَا حَدِيثَهُمْ عَنْ عَجُيزَةِ زَوْجِ الحَلِيفَةِ المَقْتُولِ، وَنْهُبِ
 وُجُودِ ذَرَّةٍ مِنْ مُرُوعَةٍ فِي تَصَرُفِ أَيْ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَلَّمْ تَكُنْ وَسَائِلُ جَرُهِمْ لِمُعَداةِ الخَلِيفَةِ بِأَفَْلَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ

هَذَا بِالنُّسبَبَة إِلَى الطَّرَفِ الـُمْنُحرِفِ عَنِ الـجَادَةِ، الحمَارِقِ مِنَ العَقِيَدِِ، أَمَّا بِالنَّسْبَةِ إِلَى الصَّحَحَابَةِ الكِرَامِ الطَّرَفِ النَِّيَّ الصَّافِي، فَيَجِبُ مَغْرِةُ :

أَ ـ أَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ سُنَّةٌ لَنَا، يَجِبُ






 رَسُولِ اللَّهِ


 رَسُولُ اللَّهِ

عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الش، ،
 رسول الش، إنذ هذه لموعظة موذع . فماذا تعهد إلينا؟ قال : (قد
 هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرآ، فعليكم بما عرا عرفتم
 بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف. حيثما قيد انقاد) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم.








 وَلَتَدْ عَنَا عَنحُّ






سورة آل عمران: الآيتان 101 ـ lor.

الحَلِيفَةُ إِلَّهِمْ سَارُوا إِلَيْهِ يَغْزِلُونَهُ هُوَ، فَإِذَا حَدَثَ هَذَّا












 تَخْلَغُهُ، يَقُولُ ذَلِكَ كَلَاْنَ مَرَّاتِ) .
مسند الإمام أحمد. أحمد.



 الحِيَاطِ) .
-وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجُبَبْرِيُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة، وَعِنْدَهَا حَفْصَةُ بِنْتُ عَمُرَ، فَقَالَتْ لَهَا: أُنشِيُّكِ بِاللَّهِ أَلاَ تُصَدُقِنِي بِكَذِبِ أَوْ تُكَذُبِينِي بِصِذِّ
 لَكِ : أَتَرَنْنُ قُبِضَ؟ فَقُلْتِ : لاَ أَذِرِي، تُمْ أَفَاقَ، فَقَالَّ



 قَالَ: اذنُه، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ أُخْرَى مِئلَهَا، فَسَارَّهُ بِشَيْءِ لاَ






- وَعَنهَا قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

$$
\begin{aligned}
& \text { إِلَيْ بَّضَ أَضْحَابِي). }
\end{aligned}
$$

فَلَمْا جَاءَهُ، قَالَ: (تَتَحُ) فَجْعَلَ يُسَارُهُ، وَكَوْنُ عُمْمَانَ
يَتْتَيرُ .



-عَنْ كَبْ بِنِ عَجِرَة قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ
رواه أحمد عن الرياض الرياض النضرة.
 مُلْحَفَةِ، فَقَالَ: (هَذَا يَوْمَئِذِ عَلَى الحَقِّ)، فَانُطَلَقْتُ
 (هَذَا)، فَإِذَا هُوَ عُْمَانُ بنُ عَفَّانَ(Y)

هوَعَنْ مُرَّةَ بنِ كَغبِ الَبْزَيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَخْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

 (عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَضْحَابِهِ. أَوْ اتَّبِعُوا هَذَا وَأَضْحَابَابُهُ) قَالَ :


-عَنْ أَبِي حَبِبَةَ قَالَ: سَمِغتُ أَبَا هُرَيْرَة، وَعُثْمَانُ


( (
. (Y)
. (Y)
رواه أحمد.










 وَذَلِكَكَ كَلَّمُ جْجْرِيلَ).

وَمَنَا كُلُهُ بُعَتُلُ مَوْقِفُ عُئْمَانَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ،





المُدَافِعِينَ عَنْهُ وُيُقْيمُ عَلَيْهمْ لِتَزُكِ اللُّلَحِ وَعَمِمِ القِتَالِ. وَفِي الوَقْتِ نَنْسِهِ يُظْهِرُ مُحَافَظَتَهُ عَلَى الحِخلاَفَةِ وَعَلَى إِمْرَةِ


 مَصَالِحِهِمْ. فَالخِحالَفَةُ قَمِيصُ يُلْبِسُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ عَنْ طَرِيقِ المُشَاوَرَةِ بَيْنَ عِبَادِهِ المُوْمِنِينَ

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا عَلَّى يَقِيْنِ أَيْضَانَا أَنَّ
 النَّاسَ لِقِتَالِ تِنَكَ الفِئَةِ المُنْحَرِفَةِ كَمَا كَانَ يَتَوَقَّعُ النَّاسُ مِنَّ



 عَنِ الَخَلِيفَةِ إِشَارَة إِلَى حِمَايَةِ مَذَا المَنِيِبِ وَوُجُودِ قُوَّةٍ

 الحَسَنَ، وَأَزْسَلَ الزُبُبيرُ ابنَهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَبَعَتَ طَلْحَةُ ابنَّهُ

 النَّاسِ.




 مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحْحَمْبِ





وَلَمْا اشنَدَّ الحِصَارُ عَلَى الخَلِيفَةِ، وَبَدَتْ بِدَايَةُ



 وَكَذَلِكَ اتَّجَهَتِ أُمُ المُؤَمِنِينَ عَائِشَةُ إِلَى الَحَجُ، وَعَلَّدْ آَخَرُ مِنَ الصَحَابَّةِ













 رَسُولُ اللَّهُ

إِنَّ الفِئَة الَّلِي خَرَجَتْ عَلَى أَمِيرِ المُوْزمِنِينَ عُنُمَانَ بنِ




 الحَمَاسَةُ لاِِدَاءَاءَتِ مَنْ يَسِيُرونَ مَعَهُمْ، حَتَّى دَخَلُورا عَلَى

 وَتَرَكُوا الَّلِينَ كَانُوا قَذْ خَرَجُوا مَعَهُمْ.

أَمَا رُؤوسُ الفِنْنَةِ فَقَْ قُتِلُوا أَوْ نَالُوا بَغْضَ عُقُوَبتِهْمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي الآَخرَةِ عَذَابْ عَظِيمْ .

عَنْ نَافِعِ أَنَّ جَهْجَاهُ الْفِنَارِيَّ تَنَاوَلَ عَصَا عُنْمَانَ


وعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كُنُ فِي رِفْقَةٍ بِالشَّامِ إِذْ سَمِتُ







 وَسْخَفَ| (r)

وَصِئٌُ عُمْمَانَ:






 شَاءَ اللَّه ـ ـ

وَوَجْدُوا فِي ظَهْرِ الوَرَّةَةِ مَكْتُوَّاَ:
غِنى الئنْسِ يُغْنِي الئنْسَ خَتَى يُجِجْلَّها

## 



وَمَنْ لَمْ يُقَاسِ الدَّهُرَّ لَمْ يَغْرِيْ الأَسَى

تِرَكُ عُثْمَنَ :
كَانَ لِيُنْمَانَ عِنْدَ خَازِنِيْ يُزَ مَتِّلَ

د $1 \cdot \cdots, 0 \cdot$.
حِينار :
צוז, reqr, ديناراً.

وَتَرَكَ أَلْفَ بَعْير بِالرَبَذةِة
 أَمْوَالاَ كَثِيرَةَ، فَكْانَ يَتَصَدَّقُ مِنْهَا، وَيُعْطِي أَقْرِبَاءَ


 وَمْنْ كَانَ يَغرِفُ حَيَاةَ عُنْمَانَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَرَمَهُ، لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُسَدُقُقُ مَا حَاوَلَ الأَغَدَاءُ اتْهَامَهُ بِهُ

## الفصل الرابع عشر

## خُطَبُ ذِي النُوْرَيْنِ وَرَسَائِلُهُ

كَانَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، هَادِنَاً، قَلِيلَ الَحَلَمِ،



 أَنَّهُ كَانَ رَجُلْا يَهَابُ الحَدِيتَ' (1)

وَكَمْ يَكُنْ عُتْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الخُطَبَاءِ، حَتَّى أَنَهُ قَدِ ارْتُجَّ عَلَيْهِ فِي أَوَلِ خُظْبِّة خَطْبَهَا، وَبَعْدَ أَنِ ارْتُجْ عَلَنْهِ قَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ : أَئَهَا النَّاسُ، إِنَّ


تَأتِعْـُمُ الـُخطْبَةُ عَلَى وَجْهِهَا، وَمَا كُنَّا خُطَبَاءً، وَسَيُعَلُمْنَا اللَّهُ
لِهَذَا كَانَتْ خُطَبُ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، وَكَانَتْ رَسَائلُهُ قَصِيرَة وَلَكِنَّهَا تُوَّدُي الغَرَضَ المَطْلُوبَ، وَتُبَيْنُ
 رَصِينِ، لاَ تَكَرَارَ فِيهِ وَلاَ مَلَّلَ .
وَقَذْ يَتَوَسَعُ بِالكِكَابِةَ إِنْ كَانَ فِيْ ضِيِّيَ، وَيُرِيدُ البُرْهَانَ

 الَّذِي بَعَتَهُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبَّاسِ، وَقَذْ كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الحَجُ لِلْمُسلِمينَ، وَطَلَبَ مِنْهُ قِرَاعتَهُ عَلَى أَهِلِ المَوْسِمِّ الخُظْبُ الأوُلَى : لَمَا بَايَعَ أَفلُ الشُّورَى عُنْمَان، خَرْجَ وَهُوَ أَشَدُهُمْ

 إِنَكُمْ فِي دَارِ قُلْعَةٍ "، وفِيْي بَبِيَّةٍ أَغْمَارِ، فَبَادِرُوا آَجَالَكُمْ













خَخَبَ عُْتَانُ بَغْدَمَا بُوِيِ نَقَالَ:


سورة الكهف: الآيتان 0 ـ ـ 7ع.

وَلَسْتُ بِمُبْتَدِع، أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ




 بِبِقَة، وَاغْلَمُوا أَنَهَا غَيْرُ تَارِكَّة إِلاَّا مِنْ تَرَكْها .

خُطْبَةُ
قَالَ الوَاِقِديُّ : حَدَّتَنِي إِبْرَامِيـُمُ بـنُ إِنْمَاعِيلَ بِنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رَبِيعَةً المَخْزُومِيُّ عَنْ


 الخُطَبُ عَلَى وَجْهِهَا، وَمَا كُنًا خُطَبَاءَ، وَسْيُعَلُمُنَا اللَّهُ

خُطْبَة
وَقَالَ الحَسَنُ : خَطَبَ عُنمَانُ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْىَى عَلَيْهِ، تُمَّ قَالَ: أَئهَا النَّاسُ اتَتُّوا اللَّهَ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ غُنْمُ، وَإِنَّ

أَكْيَسَ النَّاسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِّ وَاكْتَبَبْ مِنْ نُورِ اللَّهِ نُوَراً لِظُلْمَةِ القَبْرِ، وَلْيَخْشَ عَبْدُ أَنْ


 فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَهُه.

خُطْبَةُ
قَالَ مُجَاهِذُ: خَطَبَ عُمْمَانُ فَقَالَ ابنَ آَدَمَ اغَلَمْ أَنَّ





 وَالمَّلَاْمُ ${ }^{(1)}$

البداية والنهاية - ابن كثير .








 خُخْةُ :






سورة آل عمران: الآية r.I.

لاَ يَبْلُغْي عَنْ أَحَدِ مِنُكُمْ حَدَثُ أَخْدَتَهُ إِلاَ سَيَّرْتُ، أَلاَ فَلَا



مِنْهُمْ بِمَا عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ
وَجَعلَ عُتْمَانُ لاَ يُأُخُذُ أَحَدَا مِنْهُمْ عَلَى شَرٌ أَو شَهْرِ





 الخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ، وَعُمْرُ زَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، مِنْ بَعْدِ الخَلِيفَةِ،



عَلَى وَجَلِ وَحَذْرِ، فَاحْذَرُوا وَاغْتَبِروا

جَاءَ عَلِئُ بُنُ أَبِي طَالِبِ إِلَى عُئْمَانَ بَعْدَ انْمِرَافِ






 وَاسْتَخْفَنُ بِحَقْكَ



























 كَتابْ إِلَى عُمْالِ الخَرَاجِ:







كِتَابٌ إِلَى العَامَّةٍ





 وَابْتَغَعُوا. كِتَابٌ إِلَى الأَمْصَارِيْ :


















 جِوَارِ رَسُولِ اللَّهِ
 بِأُحُدِ إِلأَ مَا يُظْهِرُونَ

فَمَنْ قَدِرَ عَلَى اللَّحَاقِ بِنَا فَلْتَلْقُ .
فَأَتى الِكِتَابُ أَهْلَ الأَنْصَارِ فَأَتَوْا عَلَى الصَّعْبِ


 -التَّمِيمُ

كَتَابٌ إِلَى أَفِلِ المَوْسِمِ:
















سورة إبراهيم: الآية عץ.









 نَدِمِينَ



 (Y) سورة المائدة: الآية V. (r) سورة الحجرات: الآيات 7 - ــ $r \cdot \wedge$



. ${ }^{(1)}$



وَقَالَ وَقَوْلُهُ الـحَقُ:







.vV سورة آل عمران: (1)
(Y) سورة التغابن: الآية 17.
r.a








(r) ( ${ }^{\text {( }}$






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل: الآيتان } 91 \text { ـ } 97 . \\
& \text { (Y) سورة النساء: الآية } 09 \text { ( } 0 \text { ( } \\
& \text { (Y) سورة النور: الآية } 00 .
\end{aligned}
$$

r.

وَقَالَ وَقَزلُهُ الحَقُ:














سورة الأنعام: الآية •109.

بِمَا أَوْصَاكُمْ بِه، وَأُخذُرُكُمْ عَذَابَهُ، فَإِنَّ شُعَيبَاَ،















$$
\text { (1) سورة هود: الآيات } 1 \text { ـ ـ •9. }
$$

( $)$
rir

تَعَدَّاهَا فِي أَحَدِ، أَقِيمُوهَا عَلَى مِنْ ظَلَمَكُمْ مِنْ قِرِيبِ أَوْ










وَعُدِيَ عَلَى الحَقُ.
 اسْتَغْجُلوا القَدَرَ، وَمْنَعُوا مِنُي الصَّلَاْةَ، وَحَالُوا بَيْنِي وَبِّينَ المَسْجِدِ، وَابْتَوُوا مَا قَدَرُوا عَلَّيهِ بِالمَدِينِةِ

كَتَبْتُ إِلَيْـُمْ كِتَابِي هَذَا، وَهُمْ يُخَيْرُونَنِيْ إِخَدَّى



غَيْرِي، وَإِنَّا يُزِيِلُونَ عَلَى مَنْ أَطَاعَهُمْ مِنَ الأَجْنَادِ وَأَفلِ












 بِهَا رَسُولُ اللَّهِ


يكلبوني: يضربوني بالكُلاتب.















سورة يوسف: الإسراء: الآية عّه.







 المُؤْمِنُونَ وَالمُسْلُمُونَ
 التَّرْيِةِ بِمَكَةَ بِيْْمْ

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ، قَالَ: دَعَاْيِ عُمْمَانُ، فَاسْتَمْمَنْبِ

 بُوِيَ لِعَلِيْيُ (1).

تاريخ الطبري.

كِتَّبٌ إِلَى الوَلِيدِ بنِ عُقْبَة:







وَالمَّلاَمُ

## الفصل الخامس عشر

## فِفْهُ ذِي النُّوَوَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كَانَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، ذَا تَجَارِبَ كَبْيَرِةِ،





 الأَخَدَاثِ، وَمَا أَفَىَى فِيهَا مِنْ رَأَيٍ




عَنْهُ، عِنْدَمَا آلَ الأَمْرُ إِلَيْهِ أَنَ السَّمَاحَ لِلْمُسْلِمِينَ بِشِرَاءِ

 حَسَنْ، وَذَلِكَ عَنْ رِضَيَ مِنْ أَضْحَابِهَا السَّابِقِينَ فِيْ البَّبَّعِ



 الشُرَاءٍ. ثُمَّ رَأَى فِيهِ خَيْرَاَ كَيْيرَاً.

- نَتَأَ أَغْوُر عَيْنَ سَلِيمِ فَرْفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُنْمَانَ فَلَمْ






وَكَذَلِكَ إِذَا جَنَى سَلِيمُ الَعْنَيْنِ عَلَى عَيْنِ أَغْوَرَ فَإِنَّهُ لاَ

يُعْتَصُ مِنُْ أَيْضَاَ، وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَنِهِ الُدُيَةُ كَامِلَةَ، لِأَنَّ عَيْنَ الأَغْورِ قَائِمَة مَقَامَ عَنْيَنِّنِ
-َلْمَ يَكُن عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقْبَلُ شَهَادَةَ الأَغْوَرِ وَخْدَهُ فِي إِنْبَاتِ رُؤَيْةَ هِلَالِ رَمْضَانَانَ، لِأَنَّ

العَوَرَ مُنْقِصْ لِقُوَةِ الإِبْصَارِ .
هقَالَ عُثمْمَان بنُ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رأَئَمَا




يَدَ لَهُ فِيهِ.
-يَقُولُ عُنْمَانُ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الاَ يُبَاعُ السَّبيُ إِلاَّ


 الأَبْنَاءِ لِرعَايَةِ الآَبَاءِ، وَشُشْلِ بَالِّ الآبَاءِ عَلَى الأَبْنَاءِ. - كَانَ عُنْمَانُ يَنْهِ أَنْ يَفْرَِ أَحَدْ عَلَى عَبْدِهِ أَوْ

أَمْتِهِ جُعْلَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُمَا لاَ كَسْبَ لَهُمَا، ولاَ حِرَفَةَ، فَقَذ


 هقَرَأَ عُنْمَانُ سُورَة (صَ) عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَذَ

 -رَوَى صَالِحُ بنُ الحَمَهِيُّيُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ





 -عَنْ عَبْدِ الرَّخَمَنِ بن حَاطِبِ أَنَّهُ اغتَمَرَ مَعَ
(1) مصنف عبد الرزاق.
(Y) مصنف ابن أبي شيية، سنن اليهيقي، المغني.
ryI

عُنْمَانَ بنِ عَفَّانَ فِي رَكْبِ، فَلَمَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ قُدُمَ لَهُمْ
 مِنْهُ، فَقَالَ عُمُرُو بنُ العَاصِ : أَنَأَكُلُ مِمَا لَنْتَ مِنْهُ آكِلَّهُ قَالَ عُنْمَانُ: لَسْتُ فِي ذَلِكُمْ مِثُلَكُمْ، إِنَمَا صِيَدتْ لِي، وَأُمِيَتْ بِاسْمِي، أَوْ قَالَ : مِنْ أَجْلِي

هرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بـُ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَنْتُ


 كَهَيْتَتُمْ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي
-أُمْدِيَ لِعُنْمَانَ بنِ عَفَانَ حَجْلْ وَهُوَ فِي بَعْضِ




مصنف عبد الرزاق.
الموطأ، وسنن البيهي.
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأم.




 لِعْتُمانَ وَمَنْ مَعَهُ





 . ${ }^{(1)}$

 رَأَشَهُ، وَلَمْ يُنْسِسْهُ طِيبَّا

متفق عليه.











 سُسُودَ الصَّاَةٍ

(1) (1) مصنغ ابن ابن أبي شية.












-أَتِيَ عُنْمَانُ بِـُلَامِ سَرَقَ، فَعَالَ : انْظُرُوا إِلَى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون: الآية } 1 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مصنف عبد الرزات. }
\end{aligned}
$$

rro
-كَانَ عُتْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، لاَ يَقْطَعُ يَدَ الآبِقِ إِن
هُوَ سَرَقَق
هرَدْ عُثْمَانُ بـنُ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَوَاجَّ



- كَانَ عُنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُه، إِذَا قَدِمَ مِن

سَفَرِ صَلَّى رُكْعَتَنِ ${ }^{\text {r }}$
هيَرَى عُمْمَانُ أَنَّ الصَّيْنَ إِذَا قُتِلَ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنُْ
دَمْ فَلَ يُبَاحُ أَكُلُهُ

- كَانَ عُنْمَانُ يَتَشَدَدُ فِي أَنْرِ مَبِيتِ المَرْأَةِ المُعْنَدَةِ

 فَقَالَ : اخْمِلُوهَا إِلَى بَيْتَهَا وَهِيَيَ تَطْلَقُ (r)
(1) (1) مصنغ ابن أبي شيية، ومصنف عبد الرزاق.
( ( $)$ ( ( $)$
(r) مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة.
ryq



 يَفْعَلُ ذَلِكَكِ






 رَسُولِ اللَّهِ


جامع الأصول مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

وَكَذَلِكَ كَانَ رَأَيْ الفَارُوقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ كَمَا نُوجَدُ


يَقُولُ
-كَانَ عُنْمَانُ بنُ عَفَانَ يَرَى أَنَّ أَمِيرَ المُوْْمِنِينَ إِنْ


-كَانَ عُنْمَانُ بـنُ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَحَحَ

 مَسْعُود، بِلإِضَافَةِ إِلَى عُمْمَانَ .

وَمَعَ عِلِم عُمْتَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَهُوْ دَاتِمُ الانْتِشَارِةِ

 الأَمَزَ . وَهَنَا كَلِيلُ نَضْلِهِ إِلَى جَانِبِ عِلْمِهِ
(1) الخرجه مسلم، وابو داوزد، والترمذي.
( ( $)$
rys

 -رُوِيَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

حَحِينًا

## الفصل السادس عشر

## أوَّليَّاتُ الأَيْيْنٍ عُنْمُمْنَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ












 عُمْمَانُ رَخِيَ اللَّهُ عَنُهُ :


 رَسُولِ اللَّهِ









 عَطَاءٍ بِنِ أَبِي رَبَاحِ أَنَّهُ قَالَ: كَلَّا، إِنْمَا كَانَ يَنْعُوْ
וr
النَاسَ دُعَاء، وَلاَ يُوَذْنُ غَيْرَ أَذَانِ وَاحِدِ(1".

عَنِ السَائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُجْعَةِ، كَانَ أَؤَلُُُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعْةِ عَلَى المِنْبِرِ، فِي



عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَبَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ(r) .
r ـ تَفْوِيضُ النَّاسِ إِخرَاجُ زَكَاتِهِمْ: تُعْتَبَرُ الدَّوْلَةُ




 تُغُطِهِا لِأَضْحَابِهَا حَتَى لاَ تَكُونَ هُنَاكَ مِنَّةٌ مِنْ صَاحِبِ

مصنف عبد الرزاق عن موسوعة فقه عثمان بن عفان ـ محمد
رواس قلعجي.
أخرجه البخاري.

مَالِ عَلَى مُمْتَحِقٌ زَكَاةِ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ كَيْ لاَ يَشْعُرُ مُستَحِقُّ زَكَاةٍ بِفَضْلِ صَاحِبِ مَالِ عَلَيْهِ، فَالمَالُ مَالُ اللَّهِ
















 هَذَا، وَوْجَدَ حِرْصَ النَّاسِ عَلَى تَأْدِيَةِ الزَّكَاةِ رَأَى أَنْ


 عَطَابِي سَأَلْنَي : مَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَالِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ مَالِي، وَإِنْ قُنْتُ لاَ، دَفَعَ إِلَيْ عَطَابِي

وَلَمَا كَانَتْ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ بِلْمُخْتَاجِينَ مِنَ الفُقَرَاءِ




 وَإِنَّ إِبِلَ الصَدَدَقَاتِ تُنَتَاقُ مَعَهُ فَيَخْمِلُ عَلَيْهَا الرُجَالُ




 يَيْتِ المَالِ.
 كَتابٍ اللَّه
ه ـ اتَخَخَذ صَاحِبَ شُرَطِّرة





## الفصل السابع عشر

## مَكَانَةُ ذِيَّ الْنُورَدْتُنِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ







 ِِينَا رَسُولُ اللَّهِ








رَابُِ مَنْ دَخَلَ فِي الإِنْلَامِ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ وَزَيْدِ،
وَعَلِيْ








أخرجه أبو دارد، والترمذي، وابن ماجه، وأحد،، والحاكم.





- عَنْ عَبْدِ اللَهِ بِنِ عُمَز بِنِّ أَبَانَ الجُعْفِيُّ، قَالَّ



سُمُيَ ذَا الُُورَيَنِيْ (r).


نَبِيْ غَيْهُهُ.
- أَخْرَجْ ابِنُ عَدِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، رَخِيَ اللَّهُ عَنهَا،


خرجه الترمذي والحاكم.
. أخرجه الترمذي (Y)
. تاريخ الخلفاء ـ السيوطي (Y)

- وَأَخْرَجَ ابنُ عَدِيُّ وَابنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابِنِ عُمَرَ،
 (إِبرَاهِيمَ)
- عَنِ ابنِ مَسْعُودِ، زَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْهُ قَالَ لَمَّا
- قَالَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ عُثْمَانُ أَوْصَلَنَا لِلرَّحِّهِ، وَأَتَانَانَا لِلِّرُّبُ
- وَقَالَ عَلِيَّ، رَضِيَ الـلَّهُ عَنْهُ: أَنَا، وَطَنَحَةُة،


 إِنَّ عُنْمَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ آمَنُوا

وَاتُقُوا، ثُمَّ اتَقَوْا وَأَخَسْوا، وَاللَّهُ يُحِبُ المُخسِينِينَ - وَعَنْ أُمُ عَمْرِو بِنْتِ حَسَّانَ بـنِ يَزِيـَ بـنِ أَبِي

 مَسْجِدَ الحُوفَةِ ـ وَعَلِيَّ قَائِمْ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَّ





- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: رَأَيْتُ غُلَاَمَاَ مَا أَدِرِي غُلَامْ

 الفَتَى إِلَى جَانِبِكَ؟ قَالَ: مَذَا عُنْمَانُ بِنُ عَلِيْ، ،سَمَّيْتُهُ



(1) سورة الحجر: الآية V\&.
$r \varepsilon$.

وَعَتَقَ عَنْهُمْ أَوْ حَلَقَ رُؤُوسَهُمْ وَتَصَذَقَ بِزنِتَهَا ذَهَبَا، وَأَمَرَ . بِهْ فَسُمُوا ${ }^{\text {(1) }}$

- وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحَنْفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ
 مِنْ آيَاتِ كِتَابِ اللَّهِ بِشَأْنِهِ، لِكَرَمِهِ وَعِبَادَتِهِ، وُمِنهَا:







 وَيَأْبَاهُ وَيْنَهاهُ عَنِ الصَدَقَةِ وَالمَعْرُوفِ

$$
\begin{align*}
& \text { الرياض النضرة. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة: الآية זוז. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النحل: الآية ז.VT. } \tag{r}
\end{align*}
$$



 وَنَبَلَّنَهُ
(1) ( (10



(1) سورة الأنبياء: الآيات 1-1 ـ بّ1.1. (Y) سورة الزمر: الآية 9.


تُوفُيَ عَفَّانُ بُنُ أَبِي العَاصِ بِنِ أُمَيَةَ وَخَلَّفَ وَرَاءَهُ

 كَمَا خَلّْفَ تِجَارَةُ وَاسِعَةُ

وَالِدَةُ عُمْمَانَ :

 عُقَبَةَ بَنَ أَبِي مُعَنِطِ الأُمْوِيَّ أَحَدَ أَبْنَاءِ عُمُومَةِّةِ زَوْجِهَا













شَقِقِقَةُ عُمْمَانَ :



 رَسُولِ اللَّهِ



 يَسْرُثْنَ وَلَا يَزِينَنَ

وَأَمَا عُنْمَانُ، رَضِيَ الـلَهُ عَنْهُ، فَقَدِ التَفَتَ إِلَى





 لَهَمْ مَكَانَةٍ فِي قُرَيْبَ كُلْهَا.

كَانَ المُجْتَمَعُ المَكُيُّ الَّذِي يَعِيشُ فِيبهِ عُمْمَانُ يُتَدُرُ

 صَاحِبَ مَالِ، وَيَجِدُ الاخْتِرَامَ، وَخَاضَّةً مِنْ قَوْيِيه الَّذِينَ




 عَلْنِهَهُ

وَظَهَرَ الإِسْلَمُ، وَكَانَ عُثمَانُ، رَخِيَ اللَّهُ عَنهُ، مِنَ










 رَسُولِ اللَّهِ







 فَأَبَ رَسُولُ اللَّهِ









وَكَانَ لَهُ صُخْبَّة َقَلِيلَة.


#  أَسْلَتَتْ وَهَاجَجَرْتِ 

r ـ ـَالِدُ بُنُ عُقْةَة:

أُمهِ، وَمْنّ :
أَمُ كُلْوُمِ بِنتُ عُقْبَة بنِ أَبِي مُعَيُطِ :

















 أَفْلِيهِنْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ






أَخْبَرَنَا يَزِِدُ بُنْ مَارُونَ عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونَ عَنْ


سورة الممتحنة: الآية •1.

الزُّبَيْرِ بِنْ العَوَّامَ، وَكَانَتْ فِيهِ شِدَّةٍ عَلَى النُسَاءِ، وَكَانَتْ لَهُ




 فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاخْطُبْهَا، قَالَ: لاَ تَزْجِعُ إِلَيَّ أَبَدَاً. وَكَانَتْ قَذْ وَضَعَتْ زَيْنَبَ بِنتَ الزُبُّيرِ

تُمَّ تَزَوَجَهَا عَبْدُ الرَّخَمَنِ بِنِ عَوْفِ، فَوَلَدَتْ لَهُ

 فَمَاتَتْ عِنْدَهُ .

 رَدَذَتُ إِلَيْنَا، وَمْنْ جَاءَنَا مِنْ قِبَلَكَ لَمْ نَرُدَّهُ (1) إِلَكَكَ. فَكَانَ في الأصل (رددناه) ومو غلط.

فَلَمَا جَاءَتْ أُمُ كُلُْومِ بِنْتُ عُقْبَة بِنِ أَبِي مُعْيُطِ




匹َ






 مِمْنَ فَارَقُوا مِنْ نِسَاءِ الكُفَارِ أَمْسَكَ المُسْلِمُونَ صَدَاقَ
(1) سورة الممتحنة: الآيتان •1 ـ
ror
(1).

المُسْلِمَاتِ اللَّآِي جِنُنَ مِن قِبَلِهْ
r - أَهُ حَكِمِ بِنتُ عُقْبَة.
r ـ هِنْدُ بِنُتُ عُعْةَة
(1) طبقات ابن سعد.
ros

## الفصل الأول

## زَوْجَاتُ الأَمِينِ ذِي النُّورَيْنِ

تَزَوْجَ الأَمِبِنُ عُنْمَانُ، رَخِيَ الـلَّهُ عَنْهُ، تَمَانِي

ا ـ رُقَئَّ بِنتُ رَسُولِ اللِّهِ،












وَأَنْجَبْت رُقَيَّةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَبْدَ اللَّهِ بنَ
عُمْمَانَ
وَهَاجَرَتْ رُقَيَةُ، مَعَ زَوْجِهَا إِلَى المَدِينَةِ، وَمْرِضَتْ

 وَبْعَد سَتَتَنِ تُوفُيَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمْمَانَ .

 رَسُولِ اللَّهِ
وَأُمْ كُلْنُومِ هِيَ البَضَعْةُ الخَامِسَةُ النَبْوِيَةُ بَعْدَ القَاسِمِّ



أَبِيِهَا وَإِضْرَارِه، وَلَمْ يَكُونَا قَذ دَخَلًا بِهِمَا .
تَزَوَجَ عُنْمَانُ أُمَ كُلْتُومِ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ََلَابِ
للهجرةِ، وَلَمْ تَلِذ لَهُ
وَتُوفْيَت أُمُ كُلُؤُمِ فِي شَغْبَانَ سَنَةَ تِسْع، وَبِذَا تَكُونُ
 السَّادِسَةِ وَالِعشُرِينَ، وَبَقِيَتْ عِنْدَ عُنْمَانَ سِتَّ سَنَّوَاتِ

وَخْمْسَةَ أَنْهُرِ
كَانَتْ خَدِيَجةُ تُعِقْ عَنْ كُرُ غُلاَم بِسَاتَنْنِ، وَعَنِّ


تَسْتَضِعُ لَهُم، وَتُعِلُ ذَلِكَ قَبْلَ وِلاَدِهَا
r ـ ـَاخِتَةُ بِنتُ غَزْوَانَ : وَهِيَ أُخْتُ الأَمِيرِ عُتبَة بنِ غَزْوَانَ، وَأَنَجَبَتْ لِعُنْمَانَ عَبْدَ اللَّهُ الأَضْغَرَ

لِعُمَانَ: عَمْرَاَ، وَخَالِِدَا، وَأَبَانَ، وَعُمَرَ، وَمْزَيْمَ.
(1) طبقات ابن سعد.
rov



سَسِيد.
 لِعِمْمَانَ عَبْدَ المَلْلِكِ

 وَبَيَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ

وَكَانَ أَبَو الْزُنَاِد مَوْكَى لِرَمْلَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَانْمُهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ ذَكَرَانَا








## رِسَالَّة لِنَائلَة














 سورة الحجرات: الآية 9.

أَنْ يَنْصُرَهُ، فَكَنِفَ وَقَذْ عَلِمْتُمْ ِِدَمَهُ فِي الإِنَّاَّهِ، وَحُسْنَ







 بِنَفْسِهَا مَعِي، فَوُطِئنَا وَظْيَاً شَدِيدَاً، عُرُِينَا مِنْ حُلِّيْنَا،





 وَالمَذَلَةِ، وَشَفَى مِنْهُمُ الصُّدُورَ

وَرَتَتْ زَوْجَهَا أَبِيزَ المُوْمِيْنَ عُمْتَانَ، رَخِيَ اللَّهُ عَنهُ، نَقَلَكْ بَعْدَ أَنْ حَمِدَتِ اللَّهِ وَأَنَّنْ عَلَيْهِ




 أَخْحَابِ رَسُولِ اللَّهُ




























وَجَلَّ لِسَاناَ، الئَّقِيلِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانتا، فَسَفَخْتُمْ دَمَهُ،





 عُنُمَانُ، وَكَيْنَ لاَ يَسْخَطُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنْنَ كُنُتُمْ









ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ، حِينَ لاَ يَنْفُعُمْ عِتَابٌ، وَلاَ يُسْمَعُ مِنُمُ اسْتِعتَابٌ

وَأَنْجَتْتْ نَائلَةُ لِعُتْمَانَ مَرْيَمَ الصُّغْرَى، وُيُقَالَ أَنَهَا
 ا ـ فَاِِتَتُ بِنُتُ غَزْوَانَ .
r ـ ر رَمْلَةُ بِنتُ شَيْبَة بنِ رَبِيعةَة

ع ـ ـَابِلْةُ بِنُتُ الفَرَافِصَةِة
وَيُقَالُ: إِنَّ عُنْمَانَ قَذ طَلَّقَ أُمْ البَنِينَ بِنْتَ عُيْينَةَ بِنِ
حضِن، وَهُوَ مَخْصُورّ .
هَذَا بِالِإَِافَةِ إِلَى أُمُهَهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَقَذْ أَنْجَبَتْ لَهُ

. العِتقِ

## النصد التاني

## آَبَنَاءُ الأَيْيِنِ ذِي النُوْيَيْنِ







 كِلْنَاءِ بِجَانِبِ زَزْجَتِيْ


 سِتّ سَنْوَاتِ.


 وَهُوَ قَلِيلُ الحَدِيثِ تَزَوَجَ رَمْلَةَ بِنَّ مُعَاوِيةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ. تُوفُّيَ سَتَّةَ تَمَانِينَ لِلْهِجْرَة

 الفِفْهِ، يُخْتى أَبَا سَغْرِ.
 هَزَوَانَا

سَمِعَ اَبَاهُ وَزَيْدَ بَنَ تَابِتِ.
لَهُ أَحَادِيٌُ قَلِيلَة.

وَنَدَدَ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَزَوَانَّ.
ツฯ7





 أَمْ اللَّهِ

قَالَ ابنُ سَغِي: بِقَةَ، لَهُ أَحَادِيٌُ عَنْ أَبِيهِ، وُكَانَ فِيهِ

قَالَ ابنُ أَبِي الزُنَّادِ: مَاتَ أَبَانُ قَبْلَ عَبْدِ المَلِبِ بِنِ
مَزَوَانَا
قَالَ بَخْتَى الَقَطْانِ: نُقَهَاءً المَدِينِّةِ عَنْرَةُ: أَبَانُ بنُ



رواه الترمذي، وأحمد، والحاكم، وابن حبّان.

قَالَ عَمْرُو بنُ شُعَنِب: مَا رَأَنْتُ أَحَداَ أَعَلَمَ بِحَدِيثِ


Y - عُمُ: وَأُمْهُ أُمْ عَمْرِو بِنُت جُنتَبِ.

V

 عَبْدِ شَنْسِ بنِ المُعِيْرِةٍ المَخْزُوْيمِّةُ





 ويقول مالك بن الزيب في قصيدته المعروفة التّ مطلعها؛

## 


وَيَقُولُ فِيْهَا:

وَأَضْبَختُ فِي جَيْشِ ابنِ عَنَّانَ غَازِيَا
حَيْتُ شَارَكَ مَالِكُ بنُ الرَّبِب فِي هَذَا الغَزْوِ

حِضِ، وَمَاتَ صَغِيرَاًَ
وَيُقَالُ : وَلَدَت نَائلَهُ بِنُتُ الفَرَاِِضَهِةِ وَلَدَاَ لِعُمْمَانَ سُمُّيَ
(اعَنْبَهَةَ).

## الفصل الثالث

## بَنَاتُ الأَمِينِ ذِي النُّورَيْنِ

 خَنْسِ يِسَاءٌ، وَهُنْ
 شَمْسِ المَخْزُوِيْةُ








عَنْهُ، أَوْ تُطِيحَ هَامَاتُ وَتُنْنَى غَلاَصِمُ، وَتُخَاضُ دِمَاءً، ولَكِن اسْتَوحَشَ مِمَّا أَنِسْتُمْ بِهِ وَاسْتَوْخَمَ مَا اسْتَمْرَأْتُمُوهُ يَا مَنْ اسْتَحَلَّ حَرَمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاسْتَبَاحَ حِمَاهُ. لَقَذ كَرِهَ عُتْمَانُ مَا أَقَدْمتُمْ عَلَيْهِ، وُلَقَذْ نَقْمْتُمْ عَلَيْهِ أَقَلَّ مِمًا أَتَيْتُمْ إِلَيْهِ. فَرَاجَعَ فَلَمْ تُرَاجِعُوهُ، وَاسْتَقَالَ فَلَمْ تَقْبَلُوهُ رَخْمَةُ اللَّهِ عَلَنَكَ يَا أَبَتَاهُ اخْتَسَبْتَ نَفْسَكَ، وَحَبَرْتَ لِأَمْر رَبٌكَ حَتَّى لَحِقْتَ بِهِ وَهؤُلاٍَ الآَنَ قَذ ظَهَرَ مِنْهُمْ تَرَاوُضُ البَاطِلِ، وَإِذْكَاءُ الشَّنَاَنِ، وَكَوَامِنُ الأَحْقَادِ، وَإِذْرَاكُ الإِحَنِ وَالأَوْتَارِ وَبِذَلِكَ وَشِيكَاً كَانَ كَيْدُهُمْ وَتَبَغْيهِمْ، وَسَعَى بَعْضُهُمْ بِبَغِْ. فَمَا أَقَامُوا عَأِرَاَ، وَلاَ اسْتَعْتُوْا مُذْبِبَاً حَتَّى اتَّخَذُوا ذَلِكَ سَبَبَا إِلَى سَفُكِ الـُدمَاءِ، وَإِبَاحَةِ الـِحمَى،








وَأَنْ يَهْتِنَ مَتْسُورَاَ أَوْ يَضْرَخْ بِكُمْ مَعْنُورَاً. إِنْ تَالَ















(1 (1 الحقة: ولد الناقة إذ بلغ ثلاث سنوات، وأصبح مهيا للحمل .

















$$
\begin{equation*}
\text { (أمق العين :) موق العين وهو الطرفـ الآيتان } 19 \text { - •Y. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

بِالجُيُوشِ، وَحَمِيَ عَلَنُِمُ الوَطِيسُ فَيْمْمَا تَذْعُونَ مَنْ لاَ يُجِيبُ، وَيْوْمَا تُجِيبُونَ مَنْ لاَ يَذْعُو . وَقَذ بَسَطَ بَاسِطُكُمْ

 التُّوُمُ فَمَا أَبْعَدَ نَضْرُ اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَعَ المُستَغْفِرِينَ (1)
ع ـ أَمُ أَبَانِ: وَأُمْهَا رَمْلَة بِنتُ شَيْبَة بِنِ رَبِعَةَ
ه ـ أَمُ عَمْرو: وَأُمْهَا رَمْلَةُ بِنُ شَيْبَة بنِ رَبِّهِةَ
7 ـ مَرْيَمُ الصُّغَرَى : وَأُمْهَا نَابِلَةُ بِنُتُ الفَرَافِصَةِة

 عُمْمَانَ

ذي النورين عثمان بن عفان ـ الخليفة الثالث. محمد رضا.

## -

لـم يـختـلف قتـل الفــاروق عـمـر بـن الـخطّاب، رضي الش عـنه، عـن قتـل الأمـين عـُمـان بـن عنـانـ، رضي الها عنه، فكالِ الجريمتين دبّرتهمها أيدِ قذرة، وخطّطت لهما رجال لئيمة حاقدة. لئيمة بطبعها، حاقدة
 الوضع الذي آل إليه الإسلام من قوّة في القتال، واتساعِ في الديار، مع قدرةٍ على ضرب الذين ينقضون الصلح أو يحرّكون لإثارة الأحقاد.

لكن مقتل الفاروق عمر، رضي الش عنه، تمّ بأيدِ قليلةٍ مكشوفةٍ غريبةٍ معروفةٍ فانحصرت بها دِّا، فعُرفت الأهـداف، وقُدَرت الأبـاد، ونـال الـمـجرمونون الـجزاء،
 يتسلتلوا إلى المجتمع، ويشحنوا النفوس بالعصبيات ولار وارين الجاهلية، وتاريخ القوم، وعبادة النار، والتسلّط على الـى

الشعوب، تحت عنوان الفخر والاعتزاز بالماضي.

غير أن مقتل الأمين عثمان، رضي الش عنه، قد تمّ بوضع شرذمةِ من رعاع الأعراب رأس حربة للعمليّة فظهرت المقدّمة المنفّذة، واختفت العبوة الشاحنة، وكانت هناك أيد تعمل في الخفاء لتغطية من تريد ستره، ، فبدت العملية داخليةً إذ الطليعة ظاهرة سافرة على حين أن المؤخرة الموجهة مجها فولة خافية. وتعني الحركة الداخلية أنّ هناك فساداً في المسؤول أو في المنهج أو

في كليهما.

لم يكن بالإمكان يومذاك الطعن بالمنهج بل يستحيل ذلك لكماله، فهو من عند الله ولإيمان الناس بذلك إيماناً كلياً، لذا فقد وُجه النقد للمسؤول، وسُلّط الهجوم عليه. ولكنّ النقطة الخفية وهي ما يريده المخخطط الخبيث أن المسؤول إنّما هو الذي يمثّل المنهج، وفساد الـمسؤول هـو فسـاد الـمنهج وخاصّة أن عملـه سنـة للمسلمين بصفته من الخلفاء الراشدين المهديين الذين يُقتدى بهم. وتسلّل الأعداء من خلال هذة الثغرة التي لا

يُدخل منها إلآ بالالتفاف لذا بقيت مخفيةَ على العامة، فدخلها الحاقدون، وأخذوا بالطعن بالمنهج من خلال الطـعن بـالـمـسؤول، فـافتـروا أكـاذيب عـلى الـخـلـيفـة المسؤول، وبشّوا شائعاتِ، ودوّنوا كتباً بأساليب مُثيرةٍ قبلها الجهلة، وصدّقها العامّة، لذا استمرّ أثر مقتل الأمين ذي النورين، وبقي الدخول للهججوم من هـده الثغرة، فيجب الانتباه إلى ذلك وسدّ هذه الثغرة.

إن سد الطريق على الأعداء، وإغلاق كل بابٍ في وجههـم، وكشف الطرق الملتوية حتى لا تبقى هنـاك ثـغرات يـمكن التسلّل منها إنمـا هـو بإعطاء الصـورة الصحيحة عن الخليفة المسؤول الأمين عثمان بن عفّان الـذي كــُرت الافتـراءات حـولـه مـع أنـه أحـد الـخـلفــاء الراشدين المهديين من غير دفاع عن غلطِ وقع ودون ستر فضلِ أخفي. كما يجب تنبيه العامة إلى الحق، وإلى الأهـداف البـعـيـدة لـلأعــداء مـن وراء هـذه الـشـائـعـات والافتراءات على عثمان بن عفان، رضي اله عنه. فنرجو من اله أن أكون قد وُفقت في بعض ما أصبو

إليه. فإن أكون قد أحسنتُ فذاك من فضل اله عليَّ ،

وحسبي الله ونعم الوكيلُ .
الرياض : غرّة ربيع الأول IVIV
17 تموز 1997مه.
محور ثغ


## ذو النورين، رضي الش عنه

YI الفصل الأول: قبل الإسلام
 ro ................................. عثمان في مكة الفصل الثالث: مع رسول اله في دار الهجرة ...................... غ• ........................................... زواج عو عثمان من أمّ كلثوم
 O. .............................. or في غزوة ذات الرُقاع . وفاة عبد الله بن عثمان or ............................. $ف$ في بيعة الرضوان في خيبر
71 في فتح مكة

ivr ． 1 ـ اللين
IVr ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
IVE
IV7 r ع－عبادة عثمان
iv＾ ． 0 －الخوف من اله
iva ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 － 1 الجود
inr ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．الاهتمام بالرعية
1Ar ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 －
Nイ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 ـ الشجاعة Y．．الفصل الحادي عشر ：المجتمع الإسلامي أيام ذي النورين Y Y Y r．r ا ـ الشورى
r．r Y ـ
r.0 .................................... . . .

Yا乏 ..........................
الفصل الثاني عشر : الفتنة أيام ذي النورين Y 19 ..........
rrr .................................... . . . .
YYV
نمو بذور الشر
عطف ذي النورين ..............................
YRE الحركة
Y\&。
المسابقة
Y\&Y . . الفصل الثالث عشر : مقتل أمير المؤمنين ذي النورين
$\qquad$
yoy الحصار
YOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YVV
وقفة تدبّر
وqY ............................
rqr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YQ0 . ..... الفصل الرابع عشر : خُطَبُ ذي النورين ورسائله Y97 ..................................... الخطبة الأولى
rqV
الخطبة الثانية
rq1 ........................................ .
r.r
كتاب إلى الولاة
كتاب إلى أمراء الأجناد
r. $\varepsilon$ كتاب إلى عمال الخراج
$r \cdot \varepsilon$ كتاب إلى العامة
r.o
$r \cdot v$ كتاب إلى أهل الموسم كتاب إلى الوليد بن عقبة
 الفصل السادس عشر : أولّيّات الأمين عثمان، رضي الشا Y -

 ع - جــمـع الـنـاس عـلـى حـرف واحــِ فـي قـراءة كتاب اله 0 ـ اتخذ صاحب شرطة . ...................... 7 ـ أوّل من هاجر بأهله الفصل السابع عشر : مَكَانَةُ ذي النّورين، رضي الشَ عنه . . خبץ الباب الثاني

## أسرة الأمين ذي النورين

والدة عثمان شقيقة عثمان إخوة عثمان من أمه ا الوليد بن عقبة
 ro. .................................. ا ـ أم كلثوم بنت عقبة ro\& .......................... r ـ هند بنت عقبة

الفصل الأول：زوجات الأمين ذي النورين ．．．．．．．． Y00 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
 rov ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． rov ．．．．．．．．．．．．．ع ـ أم عمرو بنت جندب الأزدية

 ro＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．رملة بنت شيبة بن ربيعة－V
ron ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
رسالة لنائلة
خطبة لنائلة
الفصل الثاني ：أبناء الأمين ذي النورين r70 ．．．．．．．．．
ا ـ عبد الهه
r
ع ـ


الفصل الثالث：بنات الأمين ذي النورين rv．．．．．．．．．． ا－مريم،
rV．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

YVを ．．．．．．．．．．． 7 －مريم الصغرى، أم البنين
rvo ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

